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د .وليد رفيق العيا�صرة

ا�ستاذ م�ساعد  /كلية الأندل�س /جامعة البلقاء

تقويم كتب التربية الإ�سالمية المطورة للمرحلة الأ�سا�سية
في المملكة الأردنية الها�شمية في �ضوء المعايير الأ�سا�سية لت�أليف
الكتب من وجهة نظر معلميها
تقوي ��م كتب التربية الإ�سالمية المطورة للمرحلة الأ�سا�سية في المملكة الأردنية الها�شمية في �ضوء
المعايير الأ�سا�سية لت�أليف الكتب من وجهة نظر معلميها
هدفت هذه الدرا�سة �إلى تقويم كتب التربية الإ�سالمية لل�صف الثامن والعا�شر اال�سا�سي من وجهة
نظ ��ر المعلمين وذلك للع ��ام الدرا�سي 2008/2007م .تكونت عين ��ة الدرا�سة من  49معلما ومعلمة
وتمثلت �أداة الدرا�سة من ا�ستبانة ،ا�شتملت على  85فقرة موزعة على  5مجاالت.
�أظهرت النتائج �أن تقديرات معلمي التربية الإ�سالمية لجميع المجاالت (�أهداف الكتاب ،المحتوى،
الطريقة و�أ�ساليب التدري�س ،الن�شاطات التربوية ،التقويم) كانت بدرجة متو�سطة .واتفق المعلمون
والمعلم ��ات على وجود بع�ض ال�سلبي ��ات في الكتاب �أبرزها :كبر حجم الم ��ادة التعليمية مقارنة مع
ع ��دد الح�ص�ص المخ�ص�صة لمادة التربية الإ�سالمي ��ة ،خلوه من �أ�سلوب حل الم�شكالت والتدري�س
باال�ستق�ص ��اء ،وع ��دم توفر الر�سوم ��ات التو�ضيحية والخرائ ��ط ب�شكل كاف ،ع ��دم ت�شجيع الطلبة
عل ��ى الرجوع �إلى م�صادر المعرفة االخرى ،وعدم منا�سبة حج ��م الكتاب و�إخراجه ،واعتماده على
الأ�ساليب التقليدية في التقويم.
وبين ��ت الدرا�س ��ة عددا من جوانب القوة في الكتاب تتمثل في :عر� ��ض المحتوى بلغة �سليمة ،وخلوه
م ��ن التناق�ض والخلل ،وتنظيم الأفكار والعناوين الرئي�سة والفرعية ب�شكل منا�سب ،وح�سن توظيف
الأدلة ال�شرعية و�إثارة تفكير الطلبة وتنمية مهاراتهم العقلية.
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و�أظه ��رت الدرا�سة عدم وجود فروق ذات دالل ��ة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (  )0.05 = αبين
ا�ستجابات معلمي التربية الإ�سالمية تعزى لمتغير الجن�س (ذكر� ،أنثى).
و�أظه ��رت الدرا�سة �أي�ضا عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()0.05 = α
بي ��ن ا�ستجابات معلم ��ي التربية الإ�سالمية تعزى لمتغي ��ر الم�ستوى العلم ��ي (بكالوريو�س فما دون،
ماج�ستير ،دكتوراه).
وفي �ضوء النتائج �أو�صى الباحث بالآتي:
تركي ��ز وزارة التربي ��ة والتعليم على ال ��دورات التدريبية المتخ�ص�صة التي ت ��زود اللجان المكلفةبت�أليف الكتب بمهارات التاليف.
 اختيار �أفراد متخ�ص�صين م�ؤهلين في المناهج لت�أليف الكتب.�أظهرت الدرا�سة �أن هذه الكتب المطورة ركزت على الجانب المعرفي في مجال االهداف؛ لذلكيو�صي الباحث بمزيد من االهتمام والتركيز على الجانب المهاري الأالدائي والقيم واالتجاهات.
 �أظه ��رت نتائ ��ج الدرا�سة �ضع ��ف المحتوى في �إثارة دافعي ��ة المتعلمين لقلة ال�ص ��ور والر�سوماتوالأ�ش ��كال ،وكذلك ات�ساع المحت ��وى مما يثقل كاهل المعلم والمتعلم لذل ��ك يو�صي الباحث ب�إعادة
�صياغة المحتوى وتزويده بال�صور والأ�شكال والر�سومات ومراعاة االت�ساع.
 تزويد الكتب باالن�شظة التي ت�سهم في ا�ستخدام التكنولوجيا كالأن�شطة المحو�سبة وغيرها.�إع ��ادة النظر في عدد الح�ص�ص المخ�ص�صة لم ��ادة التربية الإ�سالمية لم�ساعدة المعلمين علىاالهتمام بالأن�شطة وتنفيذها.
تنويع ا�ستراتيجيات التقويم الت ��ي يحتويها الكتاب وبالأخ�ص ا�ستراتيجيات التقويم المبنية علىاالداء.
�ض ��رورة تركيز الكتب على االن�شط ��ة المهارية واالدائية وكذلك االن�شط ��ة التي تنمي االتجاهاتوالقيم لدى الطلبة.
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An evaluation of developed Islamic education books for the
primary stages at the Hashemite kingdom of Jordan
Abstract:
This study is aimed at evaluating Islamic education curriculum for the 8th & 10th
Classes, from the view of teachers during the academic year 20072008/. The sample
of study consisted of (49) male and female teachers. The research instrument consists
of a questionnaires include (85) items specific to (5) domain.
The result of study showed that the evaluations of Islamic education teachers for
the all of each domain: (curriculum purpose, index, the methods and teaching ways,
educational activities and the evaluation) was medium in average. The teachers
agreed that there are some negatives in the curriculum such as: the huge amount of the
scientific material in comparison with the number of the class hours, the destitution
of the book to the problem solving techniques and teaching with examination,
unavailability of charts and maps that are using for clarification, absence of
encouraging students to recourse to the other knowledge reference, unsuitability of
size and direction of the book, and usage of the traditional methods of evaluation.
Also the study showed a number of strength points in the curriculum like: proffering
the content of the curriculum with a proper language, the curriculum devoid of
contradictions and mistakes, organizing of ideas and headlines and subsidiary titles
in a suitable form, agitate the student to think and develop their mental skills.
There were no statistical significant differences found at (α=0, 05) level with regard
to teachers' responses attributed to gender (male, female).
There were no statistical significant differences found at (α=0, 05) level with regard
to scientific level (bachelor or less, master and doctorate.
In the light of results, the researcher recommended the following:
The concentration of the ministry of education on the specialized training course
to provide the teachers with the needed skills of teaching the developed Islamic
education curriculum.
Providing the suitable technological techniques at the schools.
The necessity of review in the number of Islamic education's class times.
The necessity of verify teaching methods and methodical and unmethodical activities
and the using of the modern educational ways in teaching the Islamic education.
The necessity of responsible authority participation in curriculum department
to prepare programs and projects related to the activities and method of Islamic
education teaching.
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المـقـدمــة:

ت�سع ��ى الدول العربية �إل ��ى و�ضع فل�سفة تربوي ��ة ،تعك�س حاجاتها ،ومتطلب ��ات تطورها في مجاالت
الحي ��اة المتنوع ��ة ،لمواجهة التحديات والم�ش ��كالت المختلفة التي تعاني منه ��ا مجتمعاتها ،وعلى
ر�أ�سه ��ا العولم ��ة ،وم ��ا تظهره من تح ��د كبير لها ف ��ي الحفاظ عل ��ى هويتها الثقافي ��ة ،فت�سعى هذه
الفل�سف ��ات �إل ��ى تكوي ��ن مواطن �صالح يخ ��دم وطن ��ه و�أمته ،كما حر�ص ��ت على تكوي ��ن ال�شخ�صية
الإ�سالمية المتوازنة والمتميزة.
تتج ��ه العملي ��ة التربوية الحديث ��ة �إلى جعل المتعل ��م محور العملي ��ة التعليمية ،وتركز عل ��ى �إك�سابه
المه ��ارات المتنوعة بهدف التمك ��ن من م�سايرة االنفجار المعرفي وث ��ورة المعلومات التي �أفرزتها
التغي ��رات ال�سريع ��ة في جوانب الحياة المختلفة .كما ظهرت مفاهي ��م فر�ضت نف�سها على التعليم،
كالتعلم الذاتي والتفكير الناقد  ،و�أ�سلوب حل الم�شكالت وغيرها؛ الأمر الذي �أدى �إلى تغير النظرة
�إلى المنهاج ومحتواه والمعلم والطالب و�أدوار كل منهما.
يتعام ��ل المتعل ��م مع المنه ��اج بهدف ا�ستيع ��اب م�ضمونه ،م�ستخدم ��ا عدة ا�ستراتيجي ��ات درا�سية
للح�صول على نتائج منا�سبة في النهاية .الأمر الذي يحتم جمع الخبرات المربية المنا�سبة ليتفاعل
معها المتعلمون داخل المدر�سة وخارجها من �أجل اكت�سابهم لها ،ليتحقق نموهم ال�شامل في جميع
جوانب �شخ�صيتهم ،وتعديل �سلوكهم وفقا للأهداف التربوية.
ال يوج ��د نم ��ط عام �سائ ��د متفق عليه يو�ض ��ح الخطوات واالج ��راءات المتتابع ��ة �أو المتداخلة التي
ت�ؤل ��ف بمجموعه ��ا عملية بناء المنه ��اج �أو تطوره ونجد بدال من ذل ��ك  ،اتجاهات مختلفة تلتقي في
بع�ض النقاط وتختلف في �أخرى نتيجة الختالف المنطلقات النظرية لأ�صحابها ،هذا على النطاق
النظ ��ري �أما على النظ ��اق العملي ف�إن عملية بناء المنهاج ت�أخذ �صيغ ��ا و�أ�شكاال متعددة قد تختلف
من بلد لآخر ،وقد تختلف في البلد الواحد من حين لآخر �أو من منهاج مادة معينة �إلى منهاج مادة
�أخرى (ال�شبلي.)2000 ،
وما من �شك في �أن عملية بناء المنهاج عملية غاية في الأهمية والخطورة لأن محتوى المنهاج يعك�س
وظيفة المدر�سة والغر�ض من �إن�شائها ،وهو الو�سيلة الم�ؤثرة في تكوين الجيل الذي نريد ،فهو يمثل
محتوى العملية التربوية ،وال بد من �أن تنال عملية بنائه عناية فائقة في جميع مراحلها مما ي�ساعد
على تحقيق ذلك ووجود ت�صور علمي وا�ضح لها وما تت�ضمنه من خطوات متتالية و�أخرى متداخلة.
�إن الخب ��رات التربوية التي يخطط له ��ا المنهاج ينبغي �أن تتميز بعدد من الخ�صائ�ص لتكون مجاال
وا�سعا يتفاعل معها المتعلم لبناء �شخ�صيته وتعديل �سلوكه ومن هذه الخ�صائ�ص� :أن تكون مبا�شرة
كلم ��ا �أمكن ذلك لأن التفاعل المبا�شر للمتعلم مع البيئة وخو�ض ��ه التجربة الحياتية مبا�شرة يجعل
تعلم ��ه �أ�سرع و�أكثر ر�سوخا ،و�أن تكون الخبرات التربوي ��ة متكاملة� :أي �أن تتكامل الخبرات عموديا
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عبر �سنوات الدرا�سة و�أفقيا عبر المواد الدرا�سية المختلفة؛ لذلك ف�إن الخبرة بناء ي�ستلزم التدرج
واالمت ��داد المعق ��ول ،و�أن تعمل على �إعداد المتعلم للحياة وتكي ��ف �سلوكه ليكون بال�شكل المرغوب
في ��ه والمطلوب اجتماعيا بالن�سبة للحا�ض ��ر والم�ستقبل ،والتركيز على الإيجابية :بحيث تكون ذات
طاب ��ع متفائ ��ل ال مت�شائ ��م ،م�شوقة ال مملة ،مفرح ��ة محزنة� ،سهلة الفهم ،بن ��اءة ال هدامة ،وربط
النظري ��ة بالتطبي ��ق والعلم بالعمل ،والت ��درج في الخب ��رات ،والم�شاركة في تعل ��م الخبرة (انظر
ال�شبلي� ،2000 ،ص .)91-87
يمث ��ل الكت ��اب المدر�سي �أحد الو�سائل المتبع ��ة في تنفيذ المفردات التف�صيلي ��ة للمنهاج المدر�سي
وحري بنا �أن نعطى لعملية ت�أليفه ،ما ت�ستحقه من اهتمام وعناية لكونه �شيئا ماديا مالزما للمتعلم
يك ��ون لمحتواه ت�أثي ��ر مبا�شر ،قد يتج ��اوز ت�أثير الو�سائل الأخ ��رى الم�ستخدمة ف ��ي تنفيذ المنهاج
ويكت�س ��ب الكتاب �أهمية �إ�ضافية نتيجة ما يظهره المعلمون نحوه من اهتمام وجعله المحور الرئي�س
و�أحيانا الوحيد للن�شاط العلمي في المادة الدرا�سية.
وحت ��ى ي� ��ؤدي الكتاب المدر�س ��ي الغر�ض الذي و�ضع م ��ن �أجله ال بد و�أن يراعي ع ��دد ًا من المعايير
عن ��د �إع ��داده �أبرزها �أن :تتفق مادته مع الأهداف التربوية بجمي ��ع م�ستوياتها ،تكون مادته العلمية
�سليمة وحديثة ،يبتعد عن اال�سلوب التقريري في عر�ض المادة كلما �أمكن ذلك ،يلج�أ �إلى الأ�سلوب
ال ��ذي يحف ��ز المتعلم على التفكر واال�ستنتاج ،ي�شرك المتعلم ق ��در الإمكان في عر�ض مادة الكتاب
ك�أن يطل ��ب �إلي ��ه ا�ستكمال بع�ض الفق ��رات �أو الفراغات ،يك ��ون �أ�سلوبه مب�سط ��ا وا�ضحا خاليا من
اللب�س والتعقيد اللغوي ،تكون المادة و�أ�سلوب عر�ضها من�سجمين مع الخ�صائ�ص النمائية للمرحلة
العمري ��ة ،يح�س ��ن انتقاء مادة الكتاب بما هو �أ�سا�سي و�ضروري لأن كم المعلومات في كل مجال من
مجاالت المعرفة غدا غزيرا جدا ،تكون مادة الكتاب من�سجمة مع بيئة المتعلم م�ستفيدة منها في
ال�ش ��رح والتو�ضيح والن�شاطات ويمكن ا�ستخدامها في مواقف جديدة ،تو�ضح مادة الكتاب عالقتها
بم ��ا يكملها من مف ��ردات الن�شاطات الم�صاحبة والن�شاطات الح ��رة وغيرها من الفعاليات ليدرك
المتعلم �أن مجاالت اكت�ساب الخبرات متعددة ولي�ست مح�صورة بالكتاب المدر�سي وحده ،ت�ستخدم
ال�صور والأ�شكال التو�ضيحية لإي�ضاح الأفكار والحقائق ،يكون الكتاب م�شوقا وجذابا بمادته العلمية
وطريقة عر�ضها ،يتم و�ضع �أ�سئلة في �أثناء عر�ض المادة لإثارة تفكير الطالب و�إثارته علميا ،يكون
حجم الحروف معقوال والتنوع في �أحجام الحروف في�ستخدم حجم ًا معين ًا للعناوين الرئي�سة وحجم
�أخ ��ر للعناوين الفرعية وحجم ثالث لل�شرح االعتيادي ،ويكون حجم الكتاب معقوال (انظر الرو�سان
و�آخرون.)1992 ،
والحدي ��ث ع ��ن ت�صنيفات المحت ��وى هي ت�صنيف ��ات المعرف ��ة ؛ فالمحتوى هو مجموع ��ة المعارف
والمعلوم ��ات ،ولذلك ت�صنيف المعرف ��ة المنطقية في المحتوى ح�سب �إرتب ��اط المعرفة بالأهداف
فتكون لدينا معرفة �إدراكية ومعرفة قيمية ومعرفة �أدائية (مرعي و�آخرون.)1993 ،
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للكت ��اب المدر�س ��ي دو ٌر فاع� � ٌل ،و�أهمية ب ��ارزة في �إنج ��اح العملي ��ة التعليمية ،وي�ساع ��د في تحقيق
الأه ��داف التربوية وي�ستخدم ��ه المعلمون والمتعلمون على حد �سواء .فه ��و يقدم معلومات ومعارف
و�أف ��كارا منظمة تنظيما منظقي� � ًا ومت�سل�سلة ح�س ��ب المرحلة النمائية والتعليمي ��ة للطلبة .وي�ساعد
المعلم في االنتقال من مو�ضوع لآخر بكل �سهولة وي�سر .ويخفف على المدر�س والطلبة عناء الجهد
والبح ��ث والدرا�سة .ويوجه التالميذ �إلى تحقيق الأه ��داف المطلوبة .ويوفر بين �أيدي الطلبة مادة
ومو�ضوع ��ات ي�ستطيعون االطالع عليها ح�سب �أوقاتهم .وي�ساعد المعلم في اال�ستذكار وفي ا�شتقاق
وتحدي ��د الأهداف� .إن نظرة عدد من المعلمين والطلب ��ة �إلى الكتاب المدر�سي وطريقة ا�ستخدامه
على اعتباره المنهاج ،علم ًا �أن المنهاج نظام متكامل يت�ألف من عنا�صر متفاعلة والكتاب المدر�سي
م ��ا هو �إال الو�سيلة التي يترج ��م من خاللها المنهاج على �أر�ض الواقع .فاالكتفاء بالكتاب المدر�سي
واعتباره الم�صدر الوحيد للمعرفة عند عدد من المعلمين والطلبة ،يقلل من رجوعهم �إلى م�صادر
المعرف ��ة الأخرى وما يعك�سه ذلك على العملية التعليمي ��ة التعلمية� .إن الطلبة يوجهون في كثير من
الأحي ��ان �إلى حف ��ظ الكتاب ونادرا ما يكلفون بالرجوع �إلى م�ص ��ادر �أخرى لجمع المعلومات؛ لذلك
يحرمون من فر�صة اكت�ساب الأ�سلوب العلمي في البحث عن المعرفة ،ويعتمدون اعتمادا كبيرا على
المعلم والكتاب المدر�سي(((.
تنبث ��ق �أهمي ��ة التربية الإ�سالمية من الدور الحا�سم للإيمان ال�سلي ��م الذي يوجد اتجاهات �إيجابية
وحل ��و ًال جديدة ت�ساع ��د الطلبة على تجن ��ب الأفكار ال�سيئ ��ة والتخل�ص من التوت ��رات وال�ضغوطات
النف�سية ،لتمكينهم من التوا�صل مع الآخرين بعقالنية وانفتاح .وفي الوقت نف�سه ي�سهم بفاعلية في
تحقيق �أهداف التنمية الم�ستدامة في بلدهم.
وتتعدى التربية الإ�سالمية في مفهومها و�أهدافها الحياة الدنيا لتعد الم�سلم للدار الآخرة التي �آمن
بها .والتربية الإ�سالمية هي القا�سم الم�شترك بين جميع المباحث ،وت�شكل البيئة الآمنة المن�شودة
ل ��كل م�سلم .وت�ؤكد التربي ��ة الإ�سالمية على �أن �سل ��وك الإن�سان يقا�س ويحكم علي ��ه بمقدار توافقه
وان�سجامه مع الحقائق الكونية وما يحكمها من �ضوابط وقوانين ونظم.
لقد اهتمت المملكة الأردنية الها�شمية بالتربية الإ�سالمية ،باعتبار �أن دين الدولة هو الإ�سالم ،كما
ن�ص على ذلك البند الأول من د�ستور المملكة الأردنية الها�شمية «الإ�سالم هو دين الدولة» ،وت�ستمد
الفل�سف ��ة التربوية في الأردن مبادئها ومفرداتها من الدي ��ن الإ�سالمي والد�ستور الأردني ،والتربية
الإ�سالمية هي المحرك والموجه ل�سلوك الم�سلم ،ف�سلوك الإن�سان ما هو �إال ترجمة حقيقية لعقيدة
ذلك الإن�سان وما ي�ؤمن به.
�إن تعليم التربية الإ�سالمية وت�أ�صيل مبادئها قد بد�أ في الأردن عن طريق الكتاتيب وما يدر�س فيها
( -1انظر اللقان ،و�أبو �سنينة� ،ص )1989
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م ��ن قر�آن وحديث �شريف ،ومن �أب ��رز المالحظات على تلك الفترة غياب المنهاج الوا�ضح المحدد
له ��ا .وبع ��د ت�أ�سي�س المملكة الأردنية الها�شمي ��ة عام 1921م بد�أ االهتم ��ام بالتعليم ب�شكل منهجي
ومنظ ��م وي�أخ ��ذ الطابع الم�ؤ�س�سي ،و�أخ ��ذت الم�ؤ�س�سة التعليمية في المملك ��ة بالتطور الم�ستمر في
جمي ��ع عنا�صر النظام التربوي وعلى ر�أ�سها المنه ��اج والكتب المدر�سية .فالتربية الإ�سالمية تعتبر
مادة تعليمية وخ�ص�ص لها ثالث ح�ص�ص في الأ�سبوع.
�إن التربي ��ة الإ�سالمي ��ة ه ��ي الأ�سا�س المتين الذي ارت�ضت ��ه الأمة الإ�سالمية في �شت ��ى بقاع الأر�ض
لتربي ��ة الن�شء من �أبنائها ،واختاره الأردن لأجياله ف ��ي �سعيه الد�ؤوب �إلى تطوير �شخ�صية الطالب
على �أ�س�س الإ�سالم ومبادئه؛ بحيث تكون هذه ال�شخ�صية متوازنة عقليا واجتماعيا وج�سميا وروحيا.
جعل ��ت المملكة الأردني ��ة الها�شمية للتربية الإ�سالمية مناهج درا�سي ��ة �شاملة لكل مرحلة تعليمية
بم ��ا يتنا�سب مع حاجات وعم ��ر الطبة .وفي الع ��ام الدرا�سي  2007/2006ب ��د�أت المملكة بتقديم
كت ��ب مدر�سية جديد لطلبة ال�صف الثامن وال�صف العا�شر� ،إن هناك عددا من المالحظات تتردد
بي ��ن بع� ��ض الأو�ساط التربوية حوله ��ا  ،و�أنها تعاني من بع�ض الم�شكالت كم ��ا �أظهر ذلك عدد من
المهتمين ،من حيث الت�صميم والتنفيذ والتقويم ،الأمر الذي ا�ستدعى �إجراء درا�سة تقويمية لهذه
الكتب للك�شف عن مدى منا�سبتها.
يمك ��ن لتكنولوجيا المعلومات واالت�ص ��االت �أن ت�سهم في تح�سين تعلم الطلبة في التربية اال�سالمية
من خالل ا�ستخدام العديد من البرمجيات التي تتعلق بكيفية ممار�سة ال�شعائر الدينية التي ت�ساعد
الطلبة على التوا�صل بفاعلية مع الآخرين .وا�ستكماال لتحقيق الأهداف المرجوة من تدري�س مبحث
التربية الإ�سالمية ،ي�أتي هذا التطور في برامجه و�أن�شطته وطرق تقويمه.
و�ضح الإطار العام للمناهج المدر�سية في المملكة الأردنية الها�شمية ،الأ�سباب التي دعت �إلى تطور
المناهج التربوية والكتب المدر�سية؛ و�أن ذلك كان بناء على نتائج درا�سات تقويم المناهج والكتب
المدر�سي ��ة التي �أجراها عدد من الباحثين الأردنيين وكذلك التقارير الأخيرة التي قدمها الخبراء
الأجانب للمناهج والكتب المدر�سية ،فقد بينت معظم هذه النتائج �أن المناهج مبنية على المفهوم
ال�ضي ��ق التقليدي للمناهج و�أن المناحي العامة وطرائ ��ق التدري�س الم�ستخدمة ركزت على عمليات
التعليم ف�أعطت الدور الرئي�سي الأكبر للمعلم والأن�شطة التي تتم داخل غرفة ال�صف .واتفقت �أغلب
الدرا�سات والتقارير على تو�صيات بتطوير عملية التعلم والتعليم ومحورتها على المتعلم ليقوم بدور
�أكب ��ر و�أكث ��ر فاعلية وا�ستقاللية .وهذا �سي�ؤدي �إلى �إثارة دافعي ��ة الطلبة ،وتكوين اتجاهات �إيجابية
لديه ��م لتحمل الم�س�ؤولي ��ة في التعلم واختيار �أنماط التعلم وم�ص ��ادره المتنوعة ،واتخاذ القرارات
وح ��ل الم�ش ��كالت ،والتفكير الناقد بالإ�ضافة �إل ��ى تركيز التعلم على توظي ��ف المعارف والمهارات
المكت�سب ��ة والمتعلمة في الحياة اليومية .وق ��د �أكدت هذه الدرا�سات على مراعاة المناحي الحديثة
لت�صمي ��م المناه ��ج وبنائها به ��دف �إك�ساب الطلب ��ة المعارف والخب ��رات والمهارات م ��ن م�صادر
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التعل ��م المتنوع ��ة ،وان�سجاما مع التطورات العالمية في المناح ��ي المختلفة (الإطار العام للمناهج
المدر�سية.)2003 ،
النتاجات التعليمية المحورية لمبحث التربية الإ�سالمية:
لقد تم تحديد النتاجات على النحو الآتي:
 -1تطبي ��ق مبادئ الإ�سالم المبنية على الإيمان ب ��اهلل �سبحانه وتعالى2،ـ �إيجاد �شخ�صية �إ�سالمية
متوازن ��ة ج�سمي ��ا وعقليا وروحيا3،ـ التوا�صل م ��ع القر�آن الكريم وال�سنة النبوي ��ة ال�شريفة4.ـ تعزيز
الفهم ال�سليم لمفردات الإ�سالم على �ضوء القر�آن الكريم وال�سنة5،ـ فهم الت�صور الإ�سالمي للكون
والإن�س ��ان والحياة6،ـ تحري ��ر العقل من الأوهام والخرافات والأ�ساطي ��ر7،ـ الت�أكيد على ا�ستقاللية
ال�شخ�صي ��ة الإ�سالمية وتميزها8،ـ تطبيق الأخالق الإ�سالمي ��ة بو�صفها ثمرة التربية الإ�سالمية9،ـ
اال�ستب�ص ��ار بت ��راث الأمة الإ�سالمية واال�ستف ��ادة منه في فهم الحا�ضر وبن ��اء الم�ستقبل10،ـ حمل
ون�ش ��ر الر�سالة الإ�سالمي ��ة العالمية والدفاع ع ��ن م�سلماتها11،ـ تطبيق مبد�أ ال�ش ��ورى والحوار في
الحي ��اة اليومي ��ة12،ـ تجاوز التقليد الأعم ��ى والت�سلح بالإيمان الواعي الناق ��د13 ،ـالتب�صر بال�سنن
الكوني ��ة واالجتماعي ��ة في الق ��ر�آن الكريم وال�سن ��ة النبوية14 ،ـ تر�سي ��خ مفهوم البيئ ��ة الآمنة15،ـ
ا�ستخ ��دام التكنولوجي ��ا الحديثة ف ��ي نقل المعلوم ��ات و�إدارته ��ا وتوظيفها ،و�إتقان مه ��ارة التالوة
والتجويد (الإطار العام والنتاجات العامة للتربية الإ�سالمية.)2005 ،
الم�سوغات التي قدمت لتطوير المنهاج وكتب التربية الإ�سالمية
في المملكة الأردنية الها�شمية:
ت�ضمي ��ن مناحي وطرق حديث ��ة في التعليم من�سجمة مع كفايات منظوم ��ة اقت�صاد المعرفة ،تركيز
التعليم على المتعلم لإعطائة دورا فاغال وم�س�ؤوال وم�ستقال ،تغيير دور المعلم لي�ؤدي �أدوارا جديدة:
منظ ��م ومدير ومطور وم�سهل وم�شرف ومقيم ،توظيف المعرفة والمهارات والكفايات التي يتعلمها
الطلب ��ة في تطوير المجتم ��ع وتلبية احتياجاته ،تنوع م�صادر التعل ��م وتوفيرها بو�سائل التكنولوجيا
الإلكترونية الحديثة ،وتقليل حجم الفجوة الرقمية بين النظام التربوي التعليمي الأردني والأنظمة
التعليمية المتقدمة.
لق ��د و�ضحت مقدم ��ة هذه الكتب المطورة �أنه ��ا جاءت من�سجمة مع �أه ��داف التطوير التربوي نحو
االقت�ص ��اد المعرف ��ي ،وترجمة للنتاجات العام ��ة والخا�صة لل�صفي ��ن الثامن والعا�ش ��ر من مرحلة
التعلي ��م الأ�سا�س ��ي ،حيث ا�شتملت على �ست وح ��دات درا�سية  .وقد روعي في ه ��ذه الكتب �أن تكون
م�شتمل ��ة على عنا�صر المعرف ��ة المتعددة من حقائق ،ومفاهيم ،وم�صطلح ��ات ،وقيم ،واتجاهات،
ومب ��ادئ ،ومن�سجم ��ة مع الأهداف التي و�ضعت من �أجلها بحيث تحق ��ق الكفايات التعليمية للطلبة.
وت�شي ��ر كذل ��ك �إلى �أنها عر�ض ��ت ب�أ�سلوب �سهل �شائق يثير الدافعية ل ��دى المتعلم ،وذلك من خالل
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اختي ��ار الألف ��اظ ال�سهلة الب�سيط ��ة البعيدة ع ��ن الغمو�ض ،ومراع ��اة الت�سل�سل العلم ��ي والمنطقي
للأح ��داث ،وهي لي�ست الم�صدر الوحي ��د لتلقي العلم والمعرفة ،بل للطال ��ب �أن يرجع �إلى م�صادر
المعرف ��ة المختلفة وخ�صو�صا التقنيات الحديثة منها وا�ستخدام الحا�سوب في �إثراء معلوماته عن
المو�ضوعات التي ا�شتملت عليها الكتب(((.
كتاب مقر ٌر لل�صف الثامن ،و�آخر مقرر لل�صف العا�شر،
محتوى كتاب مادة التربية الإ�سالمية :هناك ٌ
وي�سم ��ى كل منها «التربية الإ�سالمية» ،وهو مكون من جز�أين منف�صلين واحد للف�صل الأول والآخر
للف�ص ��ل الثان ��ي ،وقد تم ت�أليف كل كت ��اب من قبل فريق وطني يتكون م ��ن مجموعة من الم�شرفين
التربويين لمادة التربية الإ�سالمية وعدد من معلمي التربية الإ�سالمية ،وطبع عام 2006م .ويحتوي
كل كت ��اب عل ��ى �ستة محاور هي :محور الق ��ر�آن الكريم وعلومه ،ومحور الحدي ��ث ال�شريف وعلومه،
ومحور العقيدة الإ�سالمية ،ومحور ال�سيرة النبوية ،ومحور الفقه الإ�سالمي و�أ�صوله ،ومحور النظام
الإ�سالمي واالخالق الإ�سالمية.
�أما الأهداف التي ي�سعى كل محور من المحاور لتحقيقها في كتاب التربية الإ�سالمية
لل�صف الثامن فهي:
مح��ور القر�آن الكريم :حيث يهدف تف�سير �أوائل �سورة الإ�سراء وترجمة معاني القر�آن الكريم،
و�أهميتها و�شروطها ،كما ي�سعى �إلى تو�ضيح معاني الحروف المقطعة الواردة في �أوائل بع�ض ال�سور
الكريمة.
مح��ور الحدي��ث ال�شريف وعلومه :حيث يهدف �إلى تعري ��ف الطالب بالمراحل التي مرت بها
عملي ��ة تدوين ال�سنة ال�شريف ��ة ،والأ�سباب التي دعت �إلى ذلك ،وي�سعى �إل ��ى تقديم ثمانية �أحاديث
�شريفة بالدرا�سة وال�شرح ويلتزم كل طالب بما ورد فيها من �أحكام �شرعية وتوجيهات نبوية.
مح��ور العقي��دة اال�سالمي��ة :حيث يهدف �إل ��ى تو�ضيح بع� ��ض المفاهيم الإيماني ��ة مثل �أركان
الإيم ��ان ،والتوحيد ،والتعريف ببع�ض المو�ضوعات الغيبية كالمالئك ��ة والجن والتحذير من الأمور
التي تم�س نقاء العقيدة الإ�سالمية و�صفاءها .كما يعر�ض ق�صتي �سيدنا هود و�سيدنا �صالح عليهما
ال�سالم كما بينت �أثر العقيدة في حياة الفرد والمجتمع.
مح��ور ال�سي��رة النبوي��ة :حيث يه ��دف �إلى تو�ضي ��ح بيعتي العقب ��ة ،والهجرة النبوي ��ة ،و�أ�س�س
المجتم ��ع الإ�سالم ��ي ،وال�سرايا وغزوة بدر الكبرى وغزوة بني قنيق ��اع كما تعرف ب�آل بيت الر�سول
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلموخ�صو�صا زوجات الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم و�أبنائه.
مح��ور الفق��ه الإ�سالمي :حي ��ث يهدف �إلى تزوي ��د الطلبة بقدر منا�سب من الأح ��كام ال�شرعية
ف ��ي مجاالت العبادات والمعام�ل�ات والأحوال ال�شخ�صية ،فتناول �أحكام الخطبة والغ�سل ال�شرعي
( -1التربية الإ�سالمية)2006 ،
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والحج وال�صالة واال�ستخارة و�صالة الحج والزكاة والرهن والوقف والمزارعة والم�ساقاة.
مح��ور النظ��ام الإ�سالم��ي والأخ�لاق الإ�سالمي :حيث يه ��دف �إلى بي ��ان �آداب طلب العلم،
وحقوق الزوجين وواجباتهم تجاه بع�ضهم وبين مفهوم الجهاد وم�شروعيته و�أهميته ثم تناول بع�ض
مو�ضوعات الأخالق وخ�صو�صا التقوى والعزة(((.
�أما الأهداف التي ي�سعى كل محور من المحاور لتحقيقها في كتاب التربية الإ�سالمية
لل�صف العا�شر فهي:
محور القر�آن الكريم وعلومه :حيث يهدف �إلى بيان مفهوم القر�آن الكريم و�أ�سمائه وخ�صائ�صه
ومقا�صده ،وتو�ضيح نوعين من الإعجازهما البياني والعلمي ،كما يهدف �إلى تف�سير �آيات طيبة من
�سورتي (المدثر والم�ؤمنين)� .أما الف�صل الثاني فيهدف �إلى بيان الإعجاز الت�شريعي والغيبي ،كما
يهدف �إلى تف�سير وحفظ �آيات طيبة من �سورتي (�آل عمران ،الأحقاف).
مح��ور الحدي��ث ال�شري��ف وعلومه :حي ��ث يهدف �إل ��ى التعريف بالكت ��ب ال�ست ��ة وب�أ�صحابها
ومناهجه ��م ف ��ي الت�صنيف� ،إلى جانب حديثين من الأحاديث النبوي ��ة ال�شريفة� .أما الف�صل الثاني
فيهدف �إلى حفظ و�شرح خم�سة �أحاديث نبوية �شريفة.
مح��ور العقي��دة اال�سالمية :حيث يهدف �إلى بيان خ�صائ�ص العقي ��دة الإ�سالمية ،والإخال�ص
في العقيدة و�أثره والهداية وال�ضالل و�أ�سبابهما� .أما الف�صل الثاني فيهدف �إلى بيان دور العقل في
�إدراك حقائق العقيدة ،والنظر في الظواهر الكونية الدالة على وجود اهلل �سبحانه وتعالى ،وتو�ضيح
موق ��ف الإ�س�ل�ام من العقائد الأخرى ،وبي ��ان �صبر وثبات الر�سل عليهم ال�س�ل�ام في تبليغ ر�ساالت
ربهم ،مع الوقوف على ق�صة �سيدنا ÷.
مح��ور ال�سيرة النبوية :حيث يتحدث عن �أربع غ ��زوات لتحرير الجزيرة العربية من ال�ضالل
واالنحراف ،والتبعية ال�سيا�سية للدولتين العظمتين في حينها :الروم والفر�س ،وهذه الغزوات هي:
م�ؤتة وفتح مكة وحنين وتبوك ،واختتم المحور بدرا�سة عام الوفود� .أما الف�صل الثاني فيتناول حجة
ال ��وداع ومر� ��ض الر�سول �صلى اهلل عليه و�آل ��ه و�سلم ووفاته ،ويعرف بعدد م ��ن �شهداء ثرى الأردن،
ويختتم هذا المحور ببيان جهود العلماء المعا�صرين في خدمة ال�سيرة النبوية.
مح��ور الفق��ه الإ�سالم��ي و�أ�صوله :حيث يهدف �إل ��ى التعريف بعلم �أ�ص ��ول الفقه ومو�ضوعاته
ومجاالت ��ه ،ومقارنت ��ة بين عمل كل م ��ن الأ�صول ��ي والفقيه ،وكذل ��ك االجتهاد والمجته ��د و�شروط
االجتهاد ومجاالته ،بالإ�ضافة �إلة ثالثة مو�ضوعات فقهية هي الو�صية والأيمان والنذر� .أما الف�صل
الثان ��ي ف�إن ��ه يهدف �إلى تو�ضيح عدد م ��ن الموا�ضيع الفقهية وهي :االحت ��كار والت�سعير ،والحوالة،
( -1كتاب التربية الإ�سالمية لل�صف الثامن)2006 ،
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والقمار ،وتعدد الزوجات ،وال�شروط في عقد الزواج.
مح ��ور النظ ��ام الإ�سالم ��ي والأخالق الإ�سالم ��ي :حيث يهدف �إل ��ى بيان مو�ضوع العف ��ة والت�ضحية
والتوبة� .أما الف�صل الثاني فيهدف �إلى بيان مبادئ الجهاد في الإ�سالم وتو�ضيح العالقات الدولية
ف ��ي الإ�س�ل�ام ومناق�شة مو�ضوع الفق ��ر وعالجه في الإ�س�ل�ام ،والحديث عن اللبا� ��س في الإ�سالم
ويختتم المحور بالحديث عن الريا�ضة في الإ�سالم(((.
م�شكلة الدرا�سة:
ت� ��ؤدي التربية الإ�سالمي ��ة دور ًا �أ�سا�سي ًا في تكوي ��ن �شخ�صية الطالب الم�سل ��م ،وتزويده بالمعارف
والمفاهي ��م والأح ��كام ال�شرعي ��ة ال�ضرورية التي تلزمه ف ��ي �إقامة �شعائره الديني ��ة والتعبدية ،كما
�أنه ��ا تعنى بتعزيز القيم واالتجاه ��ات الإ�سالمية عنده ،ونظر ًا لأهمية هذا الدور ف�إنه يتوجب علينا
العناية بكتب التربية الإ�سالمية عناية كبيرة تتمثل في تحديد �أهدافها ومخرجاتها التعليمية ،وفي
ت�صمي ��م محتواه ��ا التعليم ��ي وتنظيمه وفق �أ�س�س علمي ��ة منطقية ونف�سية مح ��ددة ،وفي ا�ستخدام
�أ�سالي ��ب و�أن�شط ��ة تدري�سية تنظم العملي ��ة التعلمية التعليمي ��ة ب�صورة ف ّعالة ،وف ��ي تطوير �أ�ساليب
و�أدوات التقويم الم�ستخدم ،من قبل م�صممي المنهج ومنفذيه.
عمل ��ت المملكة الأردنية الها�شمي ��ة على تطوير مناهج وكتب التربي ��ة الإ�سالمية لتواكب التطورات
التربوي ��ة المعا�ص ��رة ،والأ�ساليب الجدي ��دة ،ورغم الأهمية الت ��ي تحتلها هذه الكت ��ب المطورة في
النظ ��ام التربوي الأردني �إال �أنه ��ا تواجه عددا من المالحظات  ،كما �أنها لم تحظ بدرا�سة تقويمية
ت�شم ��ل عنا�صرها الخم�س ��ة :الأهداف ،والمحتوى ،والأ�ساليب ،والأن�شط ��ة ،والتقويم ،مما ا�ستدعى
القيام بهذه الدرا�سة الميدانية التقويمية للك�شف عن مدى منا�سبة هذه الكتب.
وق ��د �أ�ش ��ار المتخ�ص�صون في ت�أليف كتب التربي ��ة المطورة �إلى �أن هذه الكتب ق ��د تم ت�أليفها وفق
المعايي ��ر والأ�س� ��س العلمية الحديث ��ة� ،إال �أن هناك بع�ض الأ�صوات �سواء كانت م ��ن �أولياء الأمور �أو
المعلمين القائمين على هذه الكتب المطورة ،تنادي ب�أن هناك بع�ض الثغرات في ت�أليف هذه الكتب
وعدم مطابقتها للمعايير والأ�س�س العلمية ،فقد جاءت هذه الدرا�سة للحكم على مدى مراعاة هذه
الكتب للمعايير والأ�س�س العلمية الحديثة من خالل �أ�سلوب ونهج علمي.
�أ�سئلة الدرا�سة:
تكمن �أهداف الدرا�سة في الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
ال�س���ؤال الأول :م ��ا مدى مالءم ��ة كتب التربية الإ�سالمي ��ة المطورة لل�صف ��وف الثامن والعا�شر
لمعايير ت�أليف الكتب المدر�سية من وجهة نظر معلميها؟
( -1كتاب التربية الإ�سالمية لل�صف العا�شر)2006 ،
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ال�س���ؤال الثان��ي :هل تختل ��ف تقديرات معلم ��ي التربي ��ة الإ�سالمية لمدى مالءمة كت ��ب التربية
الإ�سالمي ��ة المط ��ورة لل�صف ��وف الثامن والعا�شر لمعايي ��ر و�أ�س�س ت�أليف الكت ��ب باختالف الجن�س
(ذكر� ،أنثى) عند م�ستوى الداللة ()0.05 = α؟
ال�س���ؤال الثال��ث :هل تختل ��ف تقديرات معلم ��ي التربي ��ة الإ�سالمية لمدى مالئمة كت ��ب التربية
الإ�سالمي ��ة المطورة لل�صفوف الثام ��ن والعا�شر لمعايير و�أ�س�س ت�أليف الكت ��ب باختالف الم�ستوى
العلمي (بكالوريو�س فما دون ،ماج�ستير ،دكتوراه) ( )0.05 = α؟
�أهمية الدرا�سة:
ت�ستمد الدرا�سة �أهميتها من المو�ضوع الذي تتناوله وهو تقويم كتب التربية الإ�سالمية المطورة في
المملك ��ة الأردنية الها�شمي ��ة من وجهة نظر معلميها ،للك�شف عن م ��دى مالءمتها للمعايير العلمية
ف ��ي ت�أليف الكتب المدر�سية ،باعتبارها �أداة من �أدوات التعلم ،وللك�شف عن مواطن القوة ومواطن
ال�ضع ��ف فيها .وم ��ن المتوقع �أن ي�ستفيد من نتائ ��ج هذه الدرا�سة الم�س�ؤولون ف ��ي مديرية المناهج
والكتب المدر�سية في وزارة التربية والتعليم في التعرف على جوانب القوة في هذه الكتب وتفعيلها
وجوانب ال�ضعف والتخل�ص منها ،و�إعداد دورات تدريبية للمعلمين من �أجل تمكينهم من الكفايات
المنا�سبة لتنفيذ هذه الكتب على الوجه الأكمل.
حدود الدرا�سة:
جرت هذه الدرا�سة �ضمن الحدود الآتية:
اقت�صرت ه ��ذه الدرا�سة على تقويم كتب التربية الإ�سالمية المط ��ورة (ال�صف الثامن ،وال�صفالعا�شر) من وجهة نظر معلميها في محافظة جر�ش.
المعايي ��ر الت ��ي ا�شتملتها �أداة الدرا�س ��ة مق�سمة �إلى خم�سة مجاالت ه ��ي( :الأهداف ،المحتوى،طرق و�أ�ساليب التدري�س والو�سائل التعليمية ،الأن�شطة التهليمية ،التقويم)
 تتحدد دقة و�صحة النتائج على ا�ستجابة �أفراد العينة على اال�ستبانة.الدرا�سات ال�سابقة:
ق ��ام العمري ( )1995بدرا�سة هدفت �إل ��ى تحليل وتقويم كتاب التربي ��ة الإ�سالمية لل�صف التا�سع
ف ��ي الأردن ،للتع ��رف على م ��دى مراعاته لمنطلقات التطوي ��ر التربوي المتعلق ��ة بالمناهج والكتب
المدر�سي ��ة ،وق ��د تو�صل ��ت النتائج �إل ��ى �أن تقدي ��رات الم�شرفين لمج ��االت ال�شكل الع ��ام للكتاب،
و�إخراج ��ه ،ولغته ،و�أ�ساليب تقويمه ،ومحتواه كان ��ت عالية ،كما �أ�شارت �إلى �أن تقديراتهم متو�سطة
للمج ��االت الأخ ��رى وهي :الأن�شط ��ة البنائي ��ة والختامية ،والف ��روق الفردية ،والو�سائ ��ل التعليمية،
وتنمي ��ة التفكي ��ر .كما َ
و�ضحت النتائج �أن تقدي ��رات المعلمين كانت عالية لجمي ��ع المجاالت ،و�إلى
63

اتفاق المعلمين والم�شرفين على وجود بع�ض ال�سلبيات مثل :كبر حجم المادة العلمية مقارنة بعدد
الح�ص� ��ص المخ�ص�ص ��ة لها ،وع ��دم ارتباط المحتوى بحاج ��ات الطلبة وميوله ��م ،وعدم ات�صاف
الو�سائل التعليمية بالجاذبية والت�شويق ،وخلو المحتوى من �أ�سلوب حل الم�شكالت.
وق ��ام الج�ل�اد ( )1999بدرا�س ��ة هدفت �إلى تقوي ��م مناهج التربي ��ة الإ�سالمية ف ��ي الأردن ،حيث
رك ��زت الدرا�سة على منهج ال�صف العا�شر ،طبق ��ت الدرا�سة في ( )22مدر�سة في عمان ،وتناولت
عنا�ص ��ر المنهج الأربع ��ة :الأهداف ،والمحت ��وى ،و�أ�ساليب التدري�س ،والتقوي ��م ،زاوج الباحث بين
المنهجين الكم ��ي والكيفي ،حيث ا�ستخدم اال�ستبانات ،والمقاب�ل�ات ،والمالحظات ،وت�ألفت عينة
الدرا�س ��ة من ( )1,264طالب ًا ،و( )92معلم� � ًا ومعلمة للتربية الإ�سالمية ،كما تم �إجراء المقابالت
م ��ع ( )88طالب� � ًا ،و( )22مدر�س ًا ،و( )12م�شرف� � ًا تربوي ًا في التربية الإ�سالمي ��ة ،و�أما المالحظة
فق ��د تم �إجرا�ؤها في ( )22ح�ص ��ة للتربية الإ�سالمية ،و�أظهرت النتائ ��ج �أن تركيز المنهج وعملية
التعل ��م والتعليم للتربية الإ�سالمي ��ة كانا منح�صرين ب�شكل رئي�س بالمحتوى ،كما �أن االهتمام الأول
للمدر�سي ��ن تركز في نقل المع ��ارف والمعلومات للطالب خالل �أ�سل ��وب المحا�ضرة دون ا�ستخدام
�أ�سالي ��ب تدري�سية �أخ ��رى� ،إ�ضافة �إلى قلة ا�ستخدام الو�سائل والأن�شط ��ة التعليمية ،كما �أن �أ�ساليب
التقويم ركزت على قيا�س الجانب المعرفي عند الطلبة.
وق ��ام �أبو خ�ضي ��ر ( )1994بدرا�سة هدف ��ت �إلى تقويم كت ��اب التربية الإ�سالمي ��ة لل�صف الخام�س
الأ�سا�سي لمعرفة مدى مالءمته باعتباره �أداة من �أدوات التعلم ،وللك�شف عن مواطن القوة ومواطن
ال�ضع ��ف فيه ،ت�ألفت عينة الدرا�سـة مـن ( )45معلم� � ًا و( )66معلمة يدر�سون الكتاب ،وقد �أظهرت
نتائ ��ج الدرا�س ��ة �أن درجة مالءمة الكتاب ،ب�شكل �إجمالي ومن وجه ��ة نظر المعلمين والمعلمات قد
بلغت ( ،)%79.5كما �أظهرت النتائج �أن �أف�ضل �أبعاد الكتاب هو لغة الكتاب ،يليه ال�شكل العام ،ثم
المحتوى ،ثم التقويم� ،أما الو�سائل التعليمية فح�صلت على �أقل تقدير.
ق ��ام وزان ( )1982بدرا�س ��ة هدف ��ت �إل ��ى تقويم مناه ��ج التربي ��ة الإ�سالمية في المملك ��ة العربية
ال�سعودي ��ة بالمرحل ��ة المتو�سطة للوقوف على جوانب ال�ضعف فيه ��ا ،للم�ساهمة في تطوير المناهج
بال�ص ��ورة التي تحقق الأهداف المن�ش ��ودة منها ،وقد �أظهرت النتائج �أهمية مراعاة مناهج التربية
الإ�سالمية لطبيعة المجتمع ال�سعودي ،بحيث يظهر من خاللها االهتمام بالتغيرات التي طر�أت عليه
والم�ش ��كالت التي يعاني منها ،والآمال التي يرنو �إليه ��ا ،و�ضرورة تنظيم محتوى التربية الإ�سالمية
وفق ��ا لأهداف المنه ��اج ،بحيث ي�ساعد على تو�ضي ��ح المفاهيم الإ�سالمي ��ة وتحليلها ب�صورة تمكن
التالميذ من �إدراكها وفهمها.
وق ��ام العل ��وي ( )1989بدرا�سة هدفت �إلى تقويم منهاج التربي ��ة الإ�سالمية لل�صف الثالث الثانوي
ف ��ي دول ��ة البحرين ف ��ي �ضوء �أه ��داف المرحلة وم�شكالت الط�ل�اب ،وقد �أظه ��رت النتائج �أن هذا
المنهاج كان قا�صرا في عر�ض الجوانب المختلفة للعقيدة ،ولم يوفق في عر�ض الق�ضايا الع�صرية
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الت ��ي يعاني منها المجتمع البحريني ،كما �أن ��ه �أغفل المقارنة بين الإ�سالم والديانات الأخرى ،ولم
يتعر�ض لأبرز الم�شكالت التي يعاني منها طالب ال�صف الثالث الثانوي بدولة البحرين.
وقام بدر ( )1989بدرا�سة هدفت �إلى تقويم مناهج التربية الإ�سالمية في جمهورية م�صر العربية
لمعرف ��ة الخلل ال ��ذي �أدى �إلى عدم تحقق بع� ��ض �أهدافه لدى طالب المرحل ��ة الأ�سا�سية ،وطالب
ال�ص ��ف التا�س ��ع بوجه خا� ��ص ،وقد �أظهرت نتائ ��ج الدرا�سة� ،أن كت ��اب التربي ��ة الإ�سالمية لل�صف
التا�س ��ع لم يعالج الأهداف المحددة للمناهج ،بالإ�ضافة �إلى عدم توازن المو�ضوعات في معالجتها
للأه ��داف ،كمـ ��ا ك�شفـ ��ت النتائج وجود ف ��روق ذات داللة �إح�صائيـ ��ة ( )0.05 = αبين المعلمين
والمعلم ��ات من حي ��ث �أدا�ؤهم لمهارات التربي ��ة الإ�سالمية ول�صالح المعلمي ��ن ،كما �أظهرت نتائج
تحلي ��ل محتوى بع�ض اختبارات ن�صف الع ��ام ونهايته �أن هذه االمتحان ��ات ينق�صها ال�شمولية ،كما
�أنها ركزت على الناحية العقلية.
وق ��ام الأزكي ( )1995بدرا�سة هدفت �إلى تقويم كتاب التربية الإ�سالمية لل�صف الثالث الإعدادي
ف ��ي �سلطنة عمان ،من وجهة نظ ��ر معلمي ومعلمات التربية الإ�سالمية ،وذلك لمعرفة مدى مالءمة
الكتاب ،والك�شف عن مواطن القوة وال�ضعف فيه ،و�أظهرت النتائج �أن درجة مالءمة الكتاب ب�شكل
�إجمالي من وجهة نظر المعلمين والمعلمات بلغت ( ،)%72.6كما بينت عدد ًا من جوانب القوة في
الكت ��اب تمثلت ب�شكل وا�ضح في مجال الإخراج ،ومجال �أ�سلوب العر�ض ،ولغة الكتاب ،وقد �أظهرت
النتائ ��ج ع ��ددا من مواطن ال�ضع ��ف وبخا�صة في مجال المحت ��وى فيما يتعلق بالر�س ��وم ،والو�سائل
التعليمي ��ة من حيث كفايتها ،وو�ضوحها ،وتنوعها ،يليها في �ضعف جوانب تنمية التفكير ثم مراعاة
الفروق الفردية فالجوانب الوظيفية للمحتوى.
الطريقة والإجراءات
مجتمع الدرا�سة :
تك ّون مجتمع الدرا�سة من:
�أ .كتب التربية الإ�سالمية المطورة لل�صفوف الثامن والعا�شر (.)2007/2006
ب.المعلمين والمعلمات الذين يد ّر�سون مادة التربية الإ�سالمية لل�صف الثامن والعا�شر في الف�صل
الدرا�سي الأول للعام الدرا�سي 2008 / 2007م ،والبالغ عددهم ( )62معلم ًا ومعلمة وذلك في
جميع المدار�س الحكومية التابعة لوزارة التربية في محافظة جر�ش.
عينة الدرا�سة :
تم اختيار عينة للدرا�سة من جميع معلمي التربية الإ�سالمية الذين يدر�سون مادة التربية الإ�سالمية
لل�صفي الثامن والعا�شر ،بطريقة ق�صديه ،وقد بلغ عدد �أفراد عينة الدرا�سة ( )49معلم ًا ومعلمة،
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منه ��م ( )26م ��ن الذك ��ور و( )23م ��ن الإناث ،ويو�ض ��ح الجدول رق ��م ( )1توزيع عين ��ة المعلمين
والمعلمات ح�سب متغيرات الجن�س والخبرة والم�ؤهل العلمي.
جدول رقم ()1
توزيع �أفراد عينة الدرا�سة للمعلمين ح�سب متغيرات :الجن�س ،والم�ستوى العلمي

الم�ستوى العلمي

المجموع الكلي

بكالوريو�س فما دون
الجن�س
�أنثى
ذكر
20
14
34

ماج�ستير
الجن�س
ذكر �أنثى
3
9
12

دكتوراه
الجن�س
ذكر �أنثى
0
3
3

المجموع

49

�أداة الدرا�سة:
ق ��ام الباحث بتطوير ا�ستبانة لتقويم منهاج التربية الإ�سالمي ��ة لل�صفي الثامن والعا�شر الأ�سا�سي،
بع ��د الإطالع على الأدب التربوي والدرا�سات المتعلقة في ه ��ذا المجال ،ومقدمة الكتب المدر�سية
المط ��ورة التي تحدد المعايير التي راعاه ��ا الكتاب .تكونت اال�ستبانة من ( )102فقرة موزعة على
( )5مجاالت هي :الأهداف التربوية ،ومحتوى الكتاب ،والأ�ساليب والو�سائل ،والأن�شطة ،والتقويم.
تم ترتيب فقرات اال�ستبانة وفق تدرج خما�سي ممثلة بـ « :دائما ،وغالبا ،و�أحيانا ،ونادرا ،ومطلقا».
ومثلت رقميا بالأرقام التالية )1،2،3،4،5( :على التوالي والملحق رقم 1يو�ضح ذلك.
�صدق الأداة:
للتحق ��ق من �ص ��دق الأداة قام الباحث بعر�ض الأداة على عدد من المحكمين والمخت�صين في عدد
من الجامعات الأردنية الحكومية والخا�صة ،وطلب منهم �إبداء مالحظاتهم حول :منا�سبة الفقرات
للمج ��االت ،وال�صياغ ��ة اللغوي ��ة� ،أو �أي اقتراح ��ات وتعدي�ل�ات �أو مالحظات �أخ ��رى� .أخذ الباحث
بمالحظ ��ات المحكمين ،و�أجريت التعديالت المنا�سبة لإثراء الدرا�سة .بعد التعديل النهائي �أ�صبح
عدد فقرات الدرا�سة ( )85فقرة موزعة على ( )5مجاالت.
ثبات الأداة :
للتحق ��ق م ��ن ثبات الأداة قام الباحث بتطبيق الأداة عل ��ى عينة مكونة من  10معلمين ،حيث طبقت
بطريق ��ة االختبار و�إعادة االختبار ( )test- retestوبفارق �أ�سبوعين بين التطبيق الأول والثاني ،تم
ح�س ��اب معام ��ل الثبات با�ستخدام معامل ارتب ��اط (بير�سون) �إذ بلغ معام ��ل الثبات ( )0.88وعد
كافي ��ا لأغرا�ض ه ��ذه الدرا�سة .ومن ثم تم ا�ستخ ��راج معامل (كرومباخ �ألف ��ا) للت�أكد من االت�ساق
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الداخلي لأداة الدرا�سة وكانت قيمته ( )0.92وعد كافيا لأغرا�ض هذه الدرا�سة.
�إجراءات الدرا�سة:
ق ��ام الباحث بتوزيع اال�ستبانات عل ��ى �أفراد عينة الدرا�سة البالغ عدده ��م ( )62معلما ومعلمة في
محافظ ��ة جر� ��ش ،وقد تمكن الباحث من ا�سترداد ( )49ا�ستبان ��ة وكانت ن�سبتهم ( )%79من عدد
�أفراد مجتمع الدرا�سة.
طلب الباحث من �أفراد عينة الدرا�سة ،الإجابة عن جميع فقرات اال�ستبانة ،و�إبداء ر�أيهم من حيث:
درجة موافقتهم على كتب التربية الإ�سالمية المطورة لل�صف الثامن والعا�شر ،من وجهة نظرهم.
		
المعالجة الإح�صائية:
للإجاب ��ة عن �أ�سئلة الدرا�سة تم ح�س ��اب المتو�سطات الح�سابية واالنحراف ��ات المعيارية لكل فقرة
م ��ن فق ��رات الدرا�س ��ة ،واختب ��ار (ت) (  )Independent Sample T-testلمعرف ��ة �أث ��ر متغير
الجن� ��س (ذكر� ،أنثى) على تقديرات المعلمين لمجاالت الدرا�س ��ة الخم�سة ،وكذلك تحليل التباين
الأح ��ادي (  )One Way ANOVAلمعرف ��ة �أث ��ر متغير الم�ستوى العلمي عل ��ى تقديرات المعلمين
عل ��ى مجاالت الدرا�سة .اعتبر الباحث المتو�سط ��ات التي تتراوح بين ( )4.00 - 4.55متو�سطات
عالي ��ة ،والتي تتراوح بين ( )3.00 - 3.99متو�سط ��ات متو�سطة ،والتي تتراوح بين ( - 2.99فما
دون) متو�سطات متدنية.
نتائج الدرا�سة ومناق�شتها:
تن ��اول ه ��ذا الف�صل عر�ضا للنتائ ��ج التي تو�صل ��ت �إليها الدرا�سة حي ��ث تم ت�صنيفه ��ا وفقا لأ�سئلة
الدرا�سة على النحو الآتي:
�أو ًال :النتائج المتعلقة بال�س�ؤال الأول :ما مدى مالءمة كتب التربية الإ�سالمية المطورة لل�صفوف
الثامن والعا�شر لمعايير ت�أليف الكتب المدر�سية من وجهة نظر معلميها؟
للإجابة عن ه ��ذا ال�س�ؤال ،تم ا�ستخراج المتو�سطات الح�سابي ��ة واالنحرافات المعيارية لتقديرات
المعلمي ��ن عل ��ى كل فقرة م ��ن فق ��رات اال�ستبانة والت ��ي توزعت على مج ��االت خم�س ��ة :الأهداف،
والمحت ��وى ،الأ�ساليب والو�سائل والأن�شطة ،والتقويم؛ وقد تم ترتي ��ب الفقرات الخا�صة بكل مجال
ترتيب� � ًا تنازلي� � ًا ،والجدول رقم ( )2يبي ��ن المتو�سطات الح�سابية واالنحراف ��ات المعيارية لفقرات
المجال الأول (�أهداف المنهاج).
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الجدول رقم ()2
المتو�سطات الح�سابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الأول (�أهداف)

الرتبة رقم الفقرة
1
2
3
4

2
5
3
10

5

7

6
7

11
1

8

4

المجال الأول� :أهداف المنهاج

المتو�سط االنحراف
الح�سابي المعياري

4.30
يراعي المجال المعرفي بم�ستوياته
4.10
ينمي االتجاهات الإيجابية.
4.06
يغر�س في نفو�س الطلبة حب الدين واالعتزاز به.
ي�ؤك ��د على �أهمية الدي ��ن الإ�سالمي في الحي ��اة االجتماعية 3.89
بتقديم حلول للعديد من م�شكالت المجتمع.
يرب ��ط الأه ��داف التعليمي ��ة بالأه ��داف العام ��ة للمنه ��اج 3.75
والأهداف الخا�صة للمرحلة الأ�سا�سية.
3.75
ي�سهم في التكيف والقبول االجتماعي الإيجابي
ينمي جوان ��ب ال�شخ�صي ��ة المتكامل ��ة :الفكري ��ة والعاطفية 3.73
والج�سدية واالجتماعية للطلبة
يع ��زز لدى الطلب ��ة ممار�س ��ة �شعائ ��ر الدي ��ن الإ�سالمي في 3.71
حياتهم اليومية.

0.46
0.74
0.65
0.84

0.75
0.85
0.1.25
1.11

9

9

يراعي المجال النف�س حركي بم�ستوياته

3.55

0.76

10
11

12
8

ي�ساعد المعلم على تحديد الأداء المطلوب من المتعلم بدقة 3.28
يوازن في الأهمية الن�سبية للمرتكزات المتعددة التي ي�ستند 3.26
�إليه ��ا منه ��اج التربي ��ة الإ�سالمي ��ة (الدين ��ي ،االجتماع ��ي،
الثقافي ، ،النف�سي)

0.86
1.03

12

6

3.06
3.70

0.98
0.85

يراعي المجال الوجداني بم�ستوياته
المجال ككل

يتبي ��ن من الج ��دول رقم � 2أن المتو�سط ��ات الح�سابية لإجاب ��ات �أفراد عينة الدرا�س ��ة عن المجال
الأول (�أه ��داف المنهاج) ق ��د تراوحت بين ( )3.06 - 4.30وكان المتو�س ��ط الكلي لهذا المجال
( .)3.70حيث ح�صلت الفقرة رقم (( )2يراعي المجال المعرفي بم�ستوياته) على �أعلى متو�سط
مق ��داره ( ،)4.30وجاءت الفقرة رقم ( )5والمتعلق ��ة (بتنمية االتجاهات الإيجابية) في المرتبة
الثانية حيث ح�صلت على متو�سط مقداره (� ،)3.26أما الفقرة رقـم ( )3والتي تتعلق (بغر�س حب
الدي ��ن واالعتزاز به في نفو�س الطلبة) ،فقد جاءت ف ��ي المرتبة الثالثة حيث ح�صلت على متو�سط
مقداره(.)3.06
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ويظهر من خالل النتائج ال�سابقة �أن تقديرات �أفراد العينة على فقرات هذا المجال جاءت بدرجة
متو�سط ��ة ،و�أن الفق ��رات الآتية (تراعي المجال المعرفي بم�ستويات ��ه ،تنمية االتجاهات الإيجابية،
غر� ��س ح ��ب الدين واالعتزاز ب ��ه في نفو�س الطلبة) ج ��اءت عالية حيث حلت ف ��ي المراتب الثالث
الأولى في الأداة ،وهذا ي�شير �إلى تركيز الكتب المطورة على المجال المعرفي� ،أما المجال المهاري
بم�ستوياته فقد لوحظ �ضعف تركيز كتب التربية الإ�سالمية عليه ،فقد جاء في المرتبة التا�سعة.
وق ��د يع ��زى ذلك �إلى ميل المعلمين �إل ��ى تدري�س التربية الإ�سالمية نظريا وع ��دم اللجو �إلى تطبيق
مه ��ارات �أدائية داخل الغرفة ال�صفية وبالتال ��ي ح�صر معرفتهم بالنواحي النظرية والمعرفية �أكثر
من النواحي المهارية الأدائية .وكذلك �إلى كبر حجم المادة الدرا�سية والذي ال يتنا�سب مع الزمن
المخ�ص� ��ص لها مما يدفع المعلمين �إلى التركي ��ز على الجانب النظري والمعرفي �أكثر من الجانب
الأدائي ،لأنهم مطالبين ب�إنهاء المقرر الدرا�سي في الوقت المحدد .وبذلك تتفق الدرا�سة بما يتعلق
بتركيز الكتاب على الجانب المعرفي مع ما تو�صلت له درا�سة جالد ()1999
وح�صل ��ت الفقرات رق ��م ( )12،8،6عل ��ى المراتب الأخيرة ف ��ي المجال ،حيث حل ��ت الفقرة رقم
( )12عل ��ى المرتبة قب ��ل الأخيرة وهي (ي�ساعد المعل ��م على تحديد الأداء المطل ��وب من المتعلم
بدقة) ،وجاءت في المرتبة الثانية قبل الأخيرة الفقرة رقم ( )8وهي (يوازن في الأهمية الن�سبية
للمرتك ��زات المتع ��ددة التي ي�ستند �إليها منهاج التربية الإ�سالمي ��ة -الديني ،االجتماعي ،الثقافي،
النف�س ��ي ،) -بينم ��ا حلت ف ��ي المرتبة الأخيرة الفق ��رة رقم ( )6وهي (يراع ��ي المجال الوجداني
بم�ستوياته).
ويظه ��ر م ��ن النتائ ��ج ال�سابقة ع ��دم تركيز الكت ��ب على الجان ��ب الوجدان ��ي بم�ستويات ��ه وال�ضعف
التطبيق ��ي ل ��ه ،وهذا ي�شير �إلى �أن الكتب المط ��ورة تركز على طريقة الوع ��ظ والإر�شاد في تدري�س
القيم واالتجاهات بدال من الطرق الأخرى كالقدوة وغيرها.
ويمك ��ن �أن يعل ��ل ذلك بعدم توفير دليل ار�ش ��ادي للمعلم في كيفية تدري� ��س وتنفيذ الكتاب ،وكذلك
�ضع ��ف تدري ��ب المعلمين على تنفي ��ذ الكتاب ،و�ضعف الكت ��ب في طرائق التدري� ��س التي يقترحها،
و�ضعفهم في مجال المعرفة بالأ�س�س التي يبنى عليها منهاج التربية الإ�سالمية.
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نتائج المجال الثاني :المحتوى:
جدول رقم ()3
المتو�سطات الح�سابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الثاني (المحتوى)

المتو�سط االنحراف
الرتبة رقم الفقرة المجال الثاني :المحتوى
الح�سابي المعياري
0.69
4.34
يح�سن توظيف الأدلة ال�شرعية
20
1
0.42
ينظم الأفكار والعناوي ��ن الرئي�سية والفرعية والمحاور ب�شكل 4.16
17
2
منا�سب
0.96
4.02
يعر�ض المحتوى بلغة منا�سبة للطلبة
9
3
0.55
4.02
يخلو من التناق�ض والخلل
16
4
0.73
ي�شير �إلى الم�ص ��در الذي اقتب�ست منه العبارات �أو نقلت منه 3.91
18
5
المعرفة والخبرة التعليمية
0.76
3.85
يقدم المعلومات ب�شكل مت�سل�سل مترابط
7
6
0.86
3.85
يخلو من الأخطاء اللغوية والنحوية والطباعية.
11
7
0.63
ي�صن ��ف المعرفة ف ��ي المحتوى �إل ��ى معرفة �إدراكي ��ة وقيمية 3.75
4
8
و�أدائية
0.85
3.75
يرتبط بالأهداف التعليمية للمرحلة التعليمية
12
9
1.02
ينا�سب الخ�صائ�ص النمائية للمرحلة العمرية الم�ستهدفة 3.69
1 10
0.74
3.67
يوازن بين الجانب النظري والجانب التطبيقي.
22 11
0.91
يفي ��د الت ��درج ف ��ي خريط ��ة المفاهي ��م لمو�ضوع ��ات التربية 3.53
3 12
الإ�سالمي ��ة الت ��ي �سيتعلمه ��ا الطلب ��ة ف ��ي مرحلت ��ي التعلي ��م
الأ�سا�سي والثانوي.
1.04
3.53
يعتمد على الكلمة المطبوعة فقط
10 13
0.98
ي�ضع المعارف والخبرات التعليمية في كلمات مرتبة متنا�سقة 3.48
19 14
1.20
يعر� ��ض الف�ص ��ول والفق ��رات والر�س ��وم التو�ضيحي ��ة ب�ألوان 3.38
14 15
منا�سبة
0.88
يعر� ��ض الف�صول ب�شكل مترابط بحي ��ث يكون كل ف�صل مبنيا 3.36
13 16
على الجزء ال�سابق له وممهدا للجزء الالحق
1.35
3.26
يراعي الفروق الفردية
15 17
1.09
2.87
يثير ب�أ�شكاله ور�سوماته اهتمام المتعلمين
21 18
1.07
يعتمد على التقنيات المحو�سبة في عدد من المو�ضوعات 2.81
5 19
1.41
يوفر الوقت ل�صياغة �أن�شطة وتدريبات �أ�صيلة و�أكثر واقعية 2.57
6 20
1.30
2.44
ينا�سب حجم الكتاب و�إخراجه الطلبة
8 21
1.24
يتنا�سب مع عدد الح�ص�ص المقررة لمادة التربية الإ�سالمية1.77 .
2 22
0.94
3.46
المجال ككل
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يتبي ��ن من الج ��دول رقم (� )3أن المتو�سطات الح�سابية لإجابات �أف ��راد عينة الدرا�سة عن المجال
الثان ��ي (محت ��وى المنهاج) قد تراوحت بي ��ن ( )1.77 - 4.34وكان المتو�سط الكلي لهذا المجال
( .)3.46حي ��ث ح�صل ��ت الفقرة رقم ( )20والت ��ي تتعلق (بح�سن توظيف الأدل ��ة ال�شرعية) على
المرتب ��ة الأولى بمتو�سط مقداره ( .)4.34وجاءت الفق ��رة رقم ( )17والمتعلقة (بتنظيم الأفكار
والعناوي ��ن الرئي�س ��ة والفرعي ��ة والمح ��اور ب�شكل منا�س ��ب) في المرتب ��ة الثانية بمتو�س ��ط مقداره
( ،)4.16و�أم ��ا الفقرة رق ��م ( )9التي تتعلق (بعر�ض المحتوى بلغة منا�سب ��ة للطلبة) في المرتبة
الثالثة بمتو�سط مقدارة (.)4.02
ويظهر من النتائج ال�سابقة �أن م�ؤلفي الكتب قد راعوا المعايير والأ�س�س العلمية في تنظيم المحتوى
ب�ش ��كل مت�سل�سل منطقي وف ��ي عر�ضه بلغة منا�سبة للطلبة ،في طرحه للأف ��كار ال�شرعية وذلك لأن
هذه الأحكام ال تحتمل �أي خط�أ لأنها م�ستمدة من القر�آن الكريم وال�سنة النبوية المطهرة.
وق ��د ُيع ��زى ذلك �إلى عناية القائمين عل ��ى الكتاب المقرر وحر�صهم عل ��ى اخراجه ب�صورة توظف
الأدل ��ة ال�شرعي ��ة ب�أ�سلوب علمي منطقي ينمي المهارات العقلية عن ��د الطلبة تحا�شيا للوقوع في �أي
خط�أ �أو عدم و�ضوح الأحكام ال�شرعية ،وكذلك يظهر حر�صهم على تنظيم الكتاب والأفكار ب�صورة
تتم�ش ��ى مع الواقع وما تفر�ضه ثورة المعلومات من تنظيم وترتيب ،ويظهر في الكتاب الحر�ص على
�أن تك ��ون لغت ��ه منا�سبة للطلبة .وبذلك تتفق الدرا�سة بما يتعلق بلغة الكتاب مع ما تو�صلت له درا�سة
العمري ( ،)1995و�أبو خ�ضير ( ،)1994والأزكي (.)1995
وجاءت الفقرات ( )6 ،8 ،2في المراتب الأخيرة فقد ح�صلت الفقرة ( )6على المرتبة الثالثة قبل
الأخي ��رة والمتعلقة (بمدى توفير وق ��ت ل�صياغة �أن�شطة وتدريبات �أ�صيل ��ة و�أكثر واقعية) بمتو�سط
مق ��داره ( .)2.57وحلت ف ��ي المرتبة قبل الأخي ��رة الفقرة رقـم ( )8التي تتعل ��ق (بمدى منا�سبة
حجم الكتاب و�إخراجه للطلبة) بمتو�سط مقداره ( ،)2.44بينما حلت في المرتبة الأخيرة الفقرة
رقم ( )2والمتعلقة (بمدى منا�سبة مع عدد الح�ص�ص المقررة لمادة التربية الإ�سالمية) بمتو�سط
مقداره (.)1.77
ويظهر من النتائج ال�سابقة �أن الكتب المطورة جاءت مقت�ضبة بحيث لم توفر وقت ًا منا�سب ًا ل�صياغة
�أن�شط ��ة وتدريبات ،وكذلك عدم اهتم ��ام م�ؤلفي الكتب ب�إخراج الكتاب بحج ��م منا�سب للطلبة بما
ين�سجم مع عدد الح�ص�ص المقررة لمادة التربية الإ�سالمية.
وق ��د يع ��زي الباحث هذه النتائج �إلى� :أن �إعداد هذه الكتب بني على فر�ضية �أن عدد �أيام الدرا�سة
�ستزي ��د ف ��ي كل عام في المملك ��ة فجاءت ه ��ذه الكتب لتتنا�سب م ��ع عدد الح�ص�ص ف ��ي ال�سنوات
المقبلة ،وكذلك اكتظاظ الكتاب المقرر بالمادة العلمية دفع المعلم �إلى والإ�سراع في �إعطاء المادة
الدرا�سية بغي ��ة �إنهاء المقرر دون الإهتمام بالأن�شطة والتدريبات .وكذلك اكتظاظ الكتاب بالمادة
العلمية وطباعته بحجم خط كبير �أدى �إلى كبر حجم الكتاب ب�صورة غير منا�سبة للطلبة.
وتتفق هذه النتائج مع ما تو�صلت �إليـه درا�سـة كـل من العمري (1995م).
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نتائج المجال الثالث :طرق و�أ�ساليب التدري�س والو�سائل التعليمية:
جدول رقم ()4
المتو�سطات الح�سابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الثالث (طرق و�أ�ساليب التدري�س والو�سائل العامة)

الرتبة رقم الفقرة

طرق و�أ�ساليب التدري�س

1
2

1
12

3

19

4
5
6
7
8
9

7
10
18
8
11
16

10

2

11

17

12
13
14
15
16
17

9
13
6
5
4
14

18

3

19

15

يثير تفكير الطلبة وينمى مهاراتهم العقلية.
يراعي �أ�سلوب الحوار والمناق�شة
ي�ؤك ��د على التواف ��ق بي ��ن ا�ستراتيجيات التدري� ��س والنتاجات
التعليمية
يراعي التدري�س بالقدوة
يراعي �أ�سلوب الق�صة
يزيد من فاعلية نقل �أثر التعلم وتوظيفه في الحياة
يراعي التدري�س بالعر�ض العملي
يحفز على التعلم الذاتي
يجعل نواتج التعلم �أكثر ثبات ًا ودوام ًا و�أقل عر�ضة للن�سيان.
ي�ستخ ��دم الحا�س ��وب ف ��ي البح ��ث ع ��ن �آي ��ات و�أحادي ��ث في
المو�ضوعات المختلفة
يت�ضم ��ن الكثي ��ر من المعين ��ات الب�صري ��ة من �ص ��ور و�أ�شكال
ور�سومات مما يقرب الواقع للمتعلم
يراعي �أ�سلوب التمثيل (لعب الأدوار)
ي�ستخدم الر�سومات والأ�شكال التو�ضيحية والخرائط
يراعي االكت�شاف الموجة ال�ستخال�ص المفاهيم
يراعي �أ�سلوب التدري�س باال�ستق�صاء
يركز على �أ�سلوب حل الم�شكالت
ي�ستخدم الم�سجل في ح�صة التالوة
يراع ��ي الفروق الفردية بين المتعلمي ��ن من حيث القدرة على
الإنجاز وال�سرعة.
يحفز على ا�ستخدام مواقع بالإنترنت
المجال ككل

المتو�سط االنحراف
الح�سابي المعياري
0.50
4.00
0.70
4.00
3.97

0.47

3.83
3.81
3.67
3.40
3.32
3.22

0.96
0.95
0.74
1.07
0.80
1.00

3.12

1.05

3.06

1.21

2.93
2.93
2.83
2.79
2.75
2.75

1.10
1.12
1.24
1.15
1.19
1.14

2.71

1.17

2.42
3.24

0.79
0.92

يتبي ��ن من الج ��دول رقم (� )4أن المتو�سطات الح�سابية لإجابات �أف ��راد عينة الدرا�سة عن المجال
الثال ��ث (ط ��رق و�أ�ساليب التدري�س والو�سائ ��ل التعليمية) قد تراوحت بي ��ن ( )2.42 - 4.00وكان
المتو�س ��ط الكلي لهذا المجال ( .)3.24حيث ح�صلت الفقرة رقم ( )1والتي تتعلق (ب�إثارة تفكير
الطلبة وتنمية مهاراتهم العقلية) والفقرة رقم ( )12والمتعلقة (ب�أ�سلوب الحوار والمناق�شة) على
�أعل ��ى متو�سط مقداره ( ،)4.00و�أم ��ا الفقرة رقم ( )19والتي تتعلق (بالتوافق بين ا�ستراتيجيات
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التدري�س والنتاجات التعليمية) في المرتبة الثانية بمتو�سط مقداره (.)3.97
ويظه ��ر م ��ن خالل ما �سبق �أن الكتب المطورة تعطي �أهمية كبرى بط ��رق التدري�س التي تثير تفكير
الطلبة وتنمي مهاراتهم العقلية ،وكذلك تربط بين ا�ستراتيجيات التدري�س والنتاجات التعليمية.
وق ��د ُيعزى ذلك �إلى مراعاة النظرة الحديثة للمنه ��اج وتركيزها على تنمية المهارات العقلية عند
الطلب ��ة وعدم تركيزها على حفظ المعلومات فقط .وتتفق هذه النتائج فيما يتعلق بجانب تركيزها
عل ��ى طريقة الحوار والمناق�شة م ��ع ما تو�صلت �إليـه درا�سـة ج�ل�اد (1999م) ،واختلفت بما يتعلق
ب�إثارتها لتفكير الطالب مع درا�سة الأزكي (1995م).
وج ��اءت الفق ��رات ( )14 ،3 ،15ف ��ي المراتب الأخيرة ،فق ��د ح�صلت الفق ��رة ( )14على المرتبة
الثالثة قبل الأخيرة والمتعلقة (با�ستخدام الم�سجل في ح�صة التالوة) بمتو�سط مقداره (.)2.75
وحل ��ت ف ��ي المرتب ��ة قبل الأخي ��رة الفقرة رقـ ��م ( )3والتي تتعل ��ق (بمراعاة الف ��روق الفردية بين
المتعلمي ��ن م ��ن حيث الق ��درة على الإنج ��از وال�سرعة) بمتو� ��س مق ��داره ( ،)2.71بينما حلت في
المرتبة الأخيرة الفقرة رقم ( )15والمتعلقة (بالتحفيز على ا�ستخدام مواقع بالإنترنت) بمتو�سط
مقداره (.)2.42
ن�ستنت ��ج مما �سبق �أن الكتب المطورة ال ت�شجع على ا�ستخدام التقنيات في عمليات التعليم والتعلم،
كما �أنها ال تولي الفروق الفردية �أهمية ،وكذلك ال ت�شجع الطلبة على ا�ستخدام المواقع االلكترونية
وتوظيفها في عملية التعليم والتعلم.
ويعزو الباحث ذلك �إلى عدم ت�ضمين الكتب المدر�سية ار�شادات خا�صة بكيفية ا�ستخدام وتزظيف
تقني ��ات التعلي ��م� ،أو اقت ��راح بع� ��ض �أ�سم ��اء و�سائ ��ل التكنولوجي ��ا ال�ستخدامها من قب ��ل المعلمين
والمتعلمين.
وتتفق هذه النتائج مع ما تو�صلت �إليـه درا�سـة كـل من الأزكي (1995م) ،و�أبـوخ�ضير (1994م).
ويت�ض ��ح م ��ن الجدول رق ��م (� )4أن �أكثر ط ��رق و�أ�سالي ��ب التدري�س التي حظي ��ت بمتو�سطات هي:
(الح ��وار والمناق�شة) حي ��ث حظي على �أعلى متو�س ��ط مقداره ( )4.00وكان ف ��ي المرتبة الثانية
�أ�سل ��وب (التدري� ��س بالق ��دوة) حيث حظي عل ��ى متو�سط مق ��داره ( )3.83يليه �أ�سل ��وب (العر�ض
العلم ��ي) بمتو�س ��ط مقداره ( .)3.40في حين ح�صلت الأ�ساليب الأخ ��رى على متو�سطات متدنية
تراوح ��ت بي ��ن ( )2.75-2.93ك�أ�سلوب التمثيل (لعب الأدوار) ،واالكت�ش ��اب الموجه ال�ستخال�ص
المفاهيم ،والتدري�س باال�ستق�صاء و�أ�سلوب حل الم�شكالت.
يالح ��ظ من الجدول ال�ساب ��ق �أن الكتب المطورة قد ركزت على ا�ستراتيجي ��ات التدري�س المبا�شرة
(الح ��وار والمناق�ش ��ة ،والتدري�س بالقدوة)� ،ضنا �أن ه ��ذه الطرق �أكثر فاعلية ف ��ي تدري�س التربية
الإ�سالمي ��ة ،و�أكث ��ر منا�سبة لقط ��ع المحت ��وى الدرا�سي ومالئمته ��ا للبيئة ال�صفية ،بينم ��ا نجد �أن
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اال�ستراتيجيات الأخرى القائمة على التعليم غير المبا�شر كالتفكير الناقد وحل الم�شكالت وغيرها
قد جاء اهتمام الكتب الكطورة بها �ضعيفا.
وق ��د تع ��زى هذه النتائ ��ج �إلى كبر حجم الم ��ادة المقررة مما دف ��ع م�ؤلفي هذه الكت ��ب �إلى التركيز
عل ��ى ا�ستخ ��دام طرائق التعلي ��م المبا�شرة ،لمنا�سبتها لقط ��ع محتوى الم ��ادة الدرا�سية في الزمن
المخ�ص� ��ص له ،طبيع ��ة محتوى الكتاب الذي يرك ��ز على الجانب المعرف ��ي وازدحامه بالمعلومات
والمع ��ارف ،قلة المهارات التدري�سية لدى المعلمي ��ن .وتتفق هذه النتائج مع درا�سة كل من العمري
( ،)1995وجالد (.)1999
ويت�ض ��ح من الجدول رقم (� )4أن الو�سائ ��ل التعليمية التي تثري عملية التعليم لم تحظ بمتو�سطات
عالية فقد تراوحت متو�سطاتها من ( )2.42-3.12وخا�صة الو�سائل التعليمية الحديثة كالإنترنت.
يالحظ من الجدول ال�سابق �أن الو�سائل التعليمية لم تحظ باهتمام  ،بل كان االهتمام بها �ضعيفا.
ويمك ��ن �أن ُتعزى ه ��ذه النتائج �إلى الأ�سباب الآتي ��ة� :أن الو�سائل التعليمي ��ة الم�ستخدمة في تدري�س
التربي ��ة الإ�سالمي ��ة يمك ��ن ح�صرها ف ��ي ال�سب ��ورة والم�سج ��ل� ،إال �أن الحا�سوب دخ ��ل مت�أخرا في
عملي ��ة التدري� ��س ،و�إن كان مقت�صرا على بع�ض المدار�س لعدم توف ��ر االمكانات المادية ،وقلة توفر
البرامج المحو�سبة في مادة التربية الإ�سالمية ،قلة عدد الح�ص�ص الأ�سبوعية المخ�ص�صة للتربية
الإ�سالمي ��ة ،حي ��ث �إن ا�ستخدام الأجه ��زة الحديثة مثل :الحا�سوب يحتاج �إل ��ى وقت طويل ،وتركيز
دائم ،وهذا ال يتنا�سب مع عدد الح�ص�ص الأ�سبوعية المخ�ص�صة وهي ح�صتان في الأ�سبوع للتربية
الإ�سالمية وح�صة واحدة للتالوة .وتتفق النتائج ال�سابقة مع نتائج درا�سة كل من :جالد (1999م)،
والعمري (1995م) ،وبدر (1989م).
نتائج المجال الرابع :الأن�شطة التعليمية:
جدول رقم ()5
المتو�سطات الح�سابية واالنحرافات المعيارية والن�سبة المئوية لفقرات البند (ج) من المجال الثالث (الأن�شطة)

الرتبة رقم الفقرة
1
2
3
4
5
6

16
14
18
9
11
17

7

8

الأن�شطة التعليمية
ينا�سب النتاجات التعليمية للمبحث
يوازن بين العمل التناف�سي والعمل التعاوني للطلبة
ينوع بين الن�شاط ال�صفي والن�شاط المدر�سي
يحفز على التعلم الذاتي
يتيح الفر�صة لجميع الطلبة للم�شاركة الإيجابية فيه.
ي�سهم في تنوع م�صادر التعلم والتعليم
يعمل على تحقيق �أهداف تربوية �شاملة معرفية ووجدانية
و�أدائية واجتماعية
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المتو�سط االنحراف
الح�سابي المعياري
0.52
3.97
0.77
3.67
0.94
3.67
0.99
3.65
0.77
3.65
1.26
3.63
3.61

0.97

8
9

15
10

10

12

11

3

12
13
14

7
13
1

15

5

16
17
18

6
2
4

يوازن بين المخرجات النهائية والعمليات العقلية
يرتبط بالمتعلم (حاجاته ،اهتماماته� ،إثارته للتفكير)
يثير حاجة الطلبة �إلى ا�ستخدام م�صادر تعلم متنوعة غير
الكتاب المدر�سي
ي�شجع الطلبة على زيارة المكتبة واال�ستفادة منها في جمع
البيانات
يدعو �إلى زيارة الأماكن الدينية
يجعل دور المتعلم �إيجابي في تخطيطها وتنفيذها.
ي�شجع الم�شاركة في �إعداد مجالت الحائط
ي�شجع الطلبة على ا�ستخدام برامج الحا�سوب لتنفيذ
ن�شاطات في المنهاج
يربط عدد من الن�شاطات التعليمية بالم�سجد
ي�شجع الطلبة على كتابة البحوث والتقارير
يكلف الطلبة بزيارة مواقع الكترونية محددة با�ستمرار
المجال ككل

3.59
3.57

0.97
0.86

3.55

0.73

3.42

1.04

3.36
3.32
3.20

1.20
0.92
1.22

3.12

0.94

3.04
2.86
2.53
3.41

1.15
1.18
0.98
0.96

يتبي ��ن من الج ��دول رقم (� )5أن المتو�سطات الح�سابية لإجابات �أف ��راد عينة الدرا�سة عن المجال
الرابع (الأن�شطة التعليمية) قد تراوحت بين ( )2.53 - 3.97وكان المتو�سط الكلي لهذا المجال
( .)3.41تظه ��ر النتائج �أن �إجاب ��ات المعلمين لقيت موافقة بدرجة متو�سطة في معظم الفقرات،
وبدرجة متدنية في باقي الفقرات ،حيث ح�صلت الفقرة المتعلقة (بمنا�سبة الن�شاطات بالنتاجات
التعليمي ��ة للمبح ��ث) بالمرتبة الأولى حيث ح�صل ��ت على متو�سط مق ��داره ( ،)3.97تلتها الفقرة
المتعلق ��ة (بموازنته ��ا بين العم ��ل التناف�سي والعم ��ل التعاوني للطلبة) حيث ح�صل ��ت على متو�سط
مق ��دارة ( ،)3.67تلتها الفقرة المتعلقة (بالتنوع بين الن�شاط ال�صفي والن�شاط المدر�سي) حيث
ح�صلت على متو�سط مقداره (.)3.67
وق ��د جاءت الفقرة رقم ( )6في المرتبة الثالثة قبل الأخيرة والمتعلقة (بربط عدد من الن�شاطات
التعليمي ��ة بالم�سج ��د) حيث ح�صلت على متو�سط مق ��داره ( )3.04تلتها ف ��ي المرتبة الثانية قبل
الأخي ��رة الفقرة رقم ( )2والمتعلقة (بت�شجع الطلبة عل ��ى كتابة البحوث والتقارير) حيث ح�صلت
على متو�سط متدني مقداره ( )2.86وح�صلت الفقرة رقم ( )4والمتعلقة (بزيارة مواقع الكترونية
محددة با�ستمرار) على المرتبة الأخيرة حيث ح�صلت على متو�سط متدني مقداره (.)2.53
ويالح ��ظ من الجدول ال�سابق قلة اهتمام كتب التربي ��ة الإ�سالمية بالأن�شطة ب�شكل عام .وتركيزها
عل ��ى الأن�شط ��ة المعرفية بينما نجدها �أهمل ��ت الأن�شطة التي تركز على المه ��ارات الأدائية وكذلك
الت ��ي تنمي االتجاهات والقيم لدى الطلبة .وتبي ��ن النتائج عدم ت�شجيع الكتب المطورة على كتابة
البحوث والتقارير ،وزيارة المواقع االلكترونية.
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ويمك ��ن �أن يرج ��ع تف�سير ذلك �إل ��ى :الفهم الخاظئ ل ��دى م�ؤلفي كتب التربي ��ة الإ�سالمية لأهداف
التربي ��ة الإ�سالمي ��ة وح�صر اهتمامهم في الأه ��داف المعرفية ،قلة البرام ��ج �أو الم�شاريع الخا�صة
بالأن�شط ��ة الديني ��ة ف ��ي المدار�س من قب ��ل وزارة التربية والتعلي ��م ،عدم توفر الإمكان ��ات المادية
الالزم ��ة لعم ��ل برام ��ج مدر�سية تحف ��ز الطلبة عل ��ى الم�شاركة ف ��ي ن�شاطاتها المتنوع ��ة ،قلة عدد
الح�ص� ��ص المخ�ص�ص ��ة لمنهاج التربي ��ة الإ�سالمية واكتظ ��اظ المنهاج الدرا�سي ،قل ��ة الإمكانات
المادية المتاحة في المدار�س .وتتفق هذه النتائج مع نتائج درا�سة الجالد(.)1999
نتائج المجال الخام�س :التقويم
جدول رقم ()6
المتو�سطات الح�سابية واالنحرافات المعيارية والن�سب المئوية لفقرات المجال الرابع (التقويم)

المتو�سط االنحراف
التقويم
الرتبة رقم الفقرة
الح�سابي المعياري
0.60
ينوع في ا�ستخدام الأ�سئلة التح�صيلية المو�ضوعية (ال�صواب 4.36
9
1
والخط�أ ،التكميل ،المطابقة والمزاوجة ،االختيار من متعدد)
0.45
4.20
يركز على ا�ستخدام الأ�سئلة التح�صيلية المقالية.
8
2
0.54
ين ��وع ف ��ي الأدوات الم�ستخدمة ف ��ي التقويم :الورق ��ة والقلم 4.14
13
3
والعر�ض العملي والم�ستقبالت الح�سية
0.92
4.12
يت�ضمن مجموعة كافية ومتدرجة ومتنوعة من الأ�سئلة
3
4
0.54
يهتم با�ستراتيجية المالحظة في التقويم التربوي في المجال 4.10
10
5
الوجداني
0.97
ين ��وع ف ��ي ا�ستخ ��دام �أدوات التقوي ��م ال�شفوي ��ة (ال�س ��رد4.08 ،
7
6
الت�سميع).
0.43
ي�ساهم في الوقوف عل ��ى منا�سبة المنهاج والمقرر المدر�سي 3.97
6
7
لتتحق ��ق النتاج ��ات التربوية والتعليمي ��ة وال�سلوكية المخطط
لها.
0.90
3.91
يمكن الطلبة من تقويم �أدائهم ذاتيا.
5
8
0.88
يهت ��م بتقويم المج ��ال المعرفي ب�ستويات ��ه (المعرفة ،الفهم3.87 ،
2
9
التطبيق ،التحليل ،التركيب ،التقويم)
0.77
3.67
يقوم المهارات المتنوعة في التعبير والتفكير
4 10
1.19
يق ��وم تح�صي ��ل الطلب ��ة ف ��ي كاف ��ة المج ��االت ( المعرفي ��ة 3.48
1 11
والوجدانية والمهارية).
0.91
يهت ��م با�ستراتيجي ��ة المقاب�ل�ات ال�شخ�صي ��ة ف ��ي التقوي ��م 3.40
11 12
التربوي.
1.24
3.04
يوظف التكنولوجيا في تقويم �أداء الطلبة.
12 13
0.79
3.87
المجال ككل
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يتبي ��ن من الج ��دول رقم � 6أن المتو�سط ��ات الح�سابية لإجاب ��ات �أفراد عينة الدرا�س ��ة عن المجال
ال�ساد� ��س (التقوي ��م) ق ��د تراوح ��ت بي ��ن ( )3.04 - 4.36وكان المتو�س ��ط الكلي له ��ذا المجال
( .)3.78يت�ض ��ح م ��ن الجدول رق ��م (� )6أن �أول �ست فقرات في المج ��ال ح�صلت على متو�سطات
عالي ��ة تراوحت بين ( .) 4.08-4.36فح�صلت الفقرة رق ��م ( )9والمتعلقة بالتنوع في ا�ستخدام
الأ�سئل ��ة التح�صيلية المو�ضوعية (ال�صواب والخط�أ ،التكمي ��ل ،المطابقة والمزاوجة ،االختيار من
متعدد)على المرتبة الأولي حيث ح�صلت على متو�سط مقداره ( .)4.36وح�صلت الفقرة رقم ()8
والمتعلق ��ة بتركيز على ا�ستخدام الأ�سئلة المقالية عل ��ى المرتبة الثانية حيث ح�صلت على متو�سط
مقداره ( )4.20كما وح�صلت الفقرة رقم ( )13والمتعلقة بتنوع الأدوات الم�ستخدمة في التقويم
على المرتبة الثالثة بمتو�سط مقداره (.)4.14
ويالح ��ظ م ��ن الجدول �أن �أكثر الطرق التي ح�صلت على متو�سط ��ات عالية هي الأ�سئلة المو�ضوعية
ب�أ�شكاله ��ا المتعددة ،والأ�سئلة المقالية ،والمالحظة و�أدوات التقوي ��م ال�شفوية� .أما التقويم الذاتي
والمقاب�ل�ات وا�ستخ ��دام التكنولوجيا في تقويم �أداء الطلبة فقد ح�صل ��ت على متو�سطات متو�سطة
تراوحت بين (.)3.04-3.91
يالح ��ظ من الج ��دول ال�سابق �أن كتب التربي ��ة الإ�سالمية في مجال التقويم ق ��د ركزت على احدى
و�سائل التقويم وهي االختبارات بمختلف �أنواعها وبدرجات متفاوته ،واقت�صار التقويم على المجال
المعرف ��ي ،كم ��ا يظهر من الج ��دول �أن هذه الكتب المط ��ورة في مجال التقويم ق ��د �أهملت �أ�ساليب
التقويم الأخ ��رى كا�ستراتيجية التقويم المبني على الأداء وهي احدى اال�ستراتيجيات التي تتبناها
وزارة التربية والتعليم في الأونة الأخيرة.
وق ��د تعزى ه ��ذه النتائج �إلى الأ�سب ��اب الآتية :اعتم ��اد م�ؤلفي الكت ��ب على ا�ستراتيجي ��ات التقويم
التقليدي ��ة ،مي ��ل المعلمين له ��ذا النوع من االختب ��ارات نظرا ل�سهول ��ة �إعداده ��ا وتطبيقها ،نظرة
المعلمين التي تركز على الجانب المعرفي في التقويم .وتتفق هذه النتائج مع نتائج درا�سة كل من:
�سم�سول (1998م) ،والجالد (.)1999
النتائ ��ج المتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الثاني :هل تختلف تقديرات معلمي التربية الإ�سالمية لمدى
مالءم ��ة كتب التربية الإ�سالمي ��ة المطورة لل�صفي الثام ��ن والعا�شر لمعايير و�أ�س� ��س ت�أليف الكتب
باختالف الجن�س (ذكر� ،أنثى) عند م�ستوى الداللة ( )0.05 = α؟
للإجاب ��ة عن هذا ال�س�ؤال ،تم ا�ستخراج المتو�سط ��ات الح�سابية والإنحرافات المعيارية وفق متغير
الجن�س ،وتم ا�ستخدام اختبار (ت) للعينة الم�ستقلة ( ،)Independent Sample T-testللك�شف
عن فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى لمتغير الجن�س والجدول القم ( )7يو�ضح نتائج االختبار.
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جدول رقم ()7
نتائج اختبار ت ال�ستجابات المعلمين حول مجاالت الدرا�سة وفق متغير الجن�س
المجال

الجن�س

العدد

الأول:

�أهداف
المنهاج

ذكر

الثاني

محتوى
المنهاج

الثالث

طرائق
و�أ�ساليب
التدري�سية

الرابع

الأن�شطة
التعليمية

الخام�س

التقويم

المتو�سط االنحراف قيمة ت
المعياري المح�سوبة
5.30 44.846
26

درجة
الحرية
0.521

الداللة
0.605 46.000

�أنثى
ذكر

23
26

43.956
74.762

6.62
0.321 47.000 1.022 - 10.451

�أنثى
ذكر

23
26

77.652
62.615

9.128
11.096

0.702

0.486 47.000

�أنثى
ذكر

23
26

60.478
61.615

10.085
8.998

0.104

0.918 47.000

�أنثى
ذكر
�أنثى

23
26
23

61.347
50.423
50.391

9.053
6.357
7.469

0.016

0.987 47.000

يت�ض ��ح من الجدول رقــــــ ��م ( ،)7عـــــدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائي ��ة عــــند م�ســتوى الداللة
( )0.05 = αبين متو�سطات تقديرات المعلمين والمعلمات في المجال الأول (�أهداف المنهاج)،
والمجال الثاني (محتوى المنهاج) ،و المجال الثالث (طرائق و�أ�ساليب التدري�س) ،والمجال الرابع
(الأن�شطة التعليمية) ،والمجال الخام�س (التقويم).
ويظه ��ر م ��ن الجدول ال�ساب ��ق �أن تقدي ��رات المعلمين (ذكور� ،إن ��اث) على مج ��االت �أداة الدرا�سة
جميعها جاءت متقاربة.
ويمك ��ن �أن تع ��زى هذه النتيج ��ة �إلى :تق ��ارب نظ ��رة المعلمين ب�سبب �إع ��داد المعلمي ��ن وتدريبهم
وخ�ضوعهم �إلى دورات تدريبية مت�شابهه.
النتائ ��ج المتعلقة بال�س� ��ؤال الثالث :هل تختلف تقدي ��رات معلمي التربي ��ة الإ�سالمية لمدى مالئمة
كتب التربية الإ�سالمية المطورة لل�صفوف الثامن والعا�شر لمعايير و�أ�س�س ت�أليف الكتب باختالف
الم�ستوى العلمي (بكالوريو�س فما دون ،ماج�ستير ،دكتوراه) عند م�ستوى الداللة ()0.05 = α؟
للإجاب ��ة عن هذا ال�س�ؤالَّ ،تم ح�س ��اب المتو�سطات الح�سابية واالنحراف ��ات المعيارية ال�ستجابات
المعلمين على مجاالت الدرا�سة ح�سب متغير الم�ستوى العلمي؛ كما هو مو�ضح في الجدول رقـم (.)8
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جدول رقم ()8
المتو�سطات الح�سابية ال�ستجابات المعلمين على مجاالت عنا�صر المنهاج الأربعة ح�سب متغير الم�ستوى العلمي

الأول
الثاني
الثالث
الرابع
الرابع

الم�ؤهل العلمي
المجــال
بكالوريو�س فما دون
ماج�ستير
�أهداف المنهاج
دكتوراه
بكالوريو�س فما دون
ماج�ستير
محتوى المنهاج
دكتوراه
بكالوريو�س فما دون
طرق و�أ�ساليب التدري�س ماج�ستير
دكتوراه
بكالوريو�س فما دون
ماج�ستير
الأن�شطة
دكتوراه
بكالوريو�س فما دون
ماج�ستير
التقويم
دكتوراه

العدد المتو�سط
44.147 34
45.83 12
45.000
3
75.941 34
78.333 12
69.333
3
60.764 34
64.750 12
58.000
3
61.382 34
63.416 12
55.000
3
49.911 34
52.250 12
48.666
3

االنحراف
6.000
6.529
2.645
9.461
10.747
11.015
11.078
8.760
12.423
9.102
7.867
11.000
6.779
6.675
9.291

وللك�ش ��ف عن مدى الداللة الإح�صائية للف ��روق الظاهرية بين المتو�سط ��ات الح�سابية ال�ستجابات
المعلمين على مجاالت عنا�صر المنهاج ح�سب متغير الم�ستوى العلمي ،فقد ّتم �إجراء تحليل التباين
الأحادي ( ،)One Way ANOVAوالجدول ( )9يو�ضح نتائج هذا التحليل.
جدول رقم ()9
نتائج تحليل التباين الأحادي لأثر متغير الم�ستوى العلمي للمعلمين على مجاالت عنا�صر المنهاج الأربعة

م�صدر التباين مجموع المربعات د ر ج ��ة متو �س ��ط قيم ��ة ف الداللة
المجال
الحرية المربعات المح�سوبة
0.171
1.497 0.482
12
بين الفئات 5.788
�أ ه ��د ا ف
54.387
36
بين الأفراد 11.600
الأول
المنهاج
48
17.388
الكلي
0.373
1.124 0.394
13
بين الفئات 5.121
0.350
35
الثاني المحتوى بين الأفراد 12.267
48
17.388
الكلي
0.248
1.328 0.447
11
بين الفئات 4.921
الأ�سالي ��ب
0.337
37
بين الأفراد 12.267
الثالث
التدري�سية
48
48
الكلي
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بين الفئات
الرابع الأن�شطة بين الأفراد
الكلي
بين الفئات
الخام�س التقويم بين الأفراد
الكلي

11
37
48
11
37
48

5.138
12.250
17.388
5.304
12.083
17.388

0.467
0.331

1.411

0.209

0.482
0.327

1.477

0.182

تظه ��ر النتائج المو�ضحة في ج ��دول رقم ( )9عدم وجود فروق ذات دالل ��ة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )0.05 = αبين ا�ستجابات المعلمين ُتعزى لمتغير الم�ستوى العلمي فيما يتعلق بالمجال
الأول (�أهداف المنهاج) ،والمجال الثان ��ي (محتوى المنهاج) ،والمجال الثالث (طرائق و�أ�ساليب
التدري�سية) ،والمجال الرابع (الأن�شطة) ،والمجال الخام�س (التقويم) .وهذا يعنى عدم وجود �أثر
لمتغير الم�ستوى العلمي في تقديرات المعلمين على كل مجال من مجاالت الدرا�سة.
يظهر من الجدول ال�سابق اتفاق جميع فئات المعلمين على اختالف م�ؤهالتهم العلمية في نظرتهم
وتقديراتهم لمجاالت الدرا�سة حول طريقة ت�أليف كتب التربية الإ�سالمية واختيار محتوياتها
ويمكن �أن ُيعزى ذلك �إلى الأ�سباب الآتية :اتجاه المدر�سين نحو التركيز على المحتوى وتقديمة �إلى
الطلبة دون االهتمام بجوانب القوة وجوانب ال�ضعف في الكتاب.
التو�صيات:
وفي �ضوء نتائج الدرا�سة يمكن تقديم التو�صيات الآتية:
تركي ��ز وزارة التربي ��ة والتعليم على ال ��دورات التدريبية المتخ�ص�صة التي ت ��زود اللجان المكلفةبت�أليف الكتب بمهارات ت�أليف الكتب.
 اختيار �أفراد متخ�ص�صين وم�ؤهلين في المناهج لت�أليف الكتب.�أظه ��رت الدرا�س ��ة �أن كتب التربية الإ�سالمي ��ة المطورة ركزت على الجان ��ب المعرفي في مجالالأه ��داف ،لذل ��ك يو�صي الباح ��ث بمزيد من االهتم ��ام والتركيز على الجانب المه ��اري الأدائي
والقيم واالتجاهات.
�أظه ��رت نتائ ��ج الدرا�سة �ضعف المحت ��وى في �إثارة دافعي ��ة المتعلمين لقلة ال�ص ��ور والر�سوماتوالأ�ش ��كال ،وكذلك ات�ساع المحتوى مما يثقل كاهل المعلم والمتعلم لذلك يو�صي الباحث ب�إعادة
�صياغة المحتوى وتزويده بال�صور والأ�شكال والر�سومات ومراعاة االت�ساع.
 تزويد الكتب بالأن�شطة التي ت�ساهم في ا�ستخدام التكنولوجيا كالأن�شطة المحو�سبة وغيرها.80

�إع ��ادة النظر في عدد الح�ص�ص المخ�ص�صة لم ��ادة التربية الإ�سالمية لم�ساعدة المعلمين علىاالهتمام بالأن�شطة وتنفيذها.
تنويع ا�ستراتيجيات التقويم الت ��ي يحتويها الكتاب وبالأخ�ص ا�ستراتيجيات التقويم المبنية علىالأداء.
�ض ��رورة تركيز الكتب على الأن�شط ��ة المهارية والأدائية وكذلك الأن�شط ��ة التي تنمي االتجاهاتوالقيم لدى الطلبة.
�ض ��رورة تنويع ط ��رق التدري�س ،وتع ��دد الأن�شطة المنهجي ��ة والالمنهجية ،وا�ستخ ��دام الو�سائلالتعليمية الحديثة في كتب التربية الإ�سالمية.
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